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l>ew61ei te.r ner e!n mode.rml' 'l't\.eO:loge, !rich P l ' ~ " 1'aoh t.hJD la\

Sn'bJe~t-i ve ·dl[te.. Gl•ib.t M dl.1.rob dae ObJektlTa der Oecm~
l.~chkeit der Kirohe b:estbmt. Dnrllll 1st 0.3.aube erf.orclert• veil

~d

da• Ot~u\aeMJ.~oh• Weeen cler Ki1ehe uebto11 alle Xnett•·
hin,J.'ll$ !&~.• d.h.a.r- atre~en Ue'berbatur angehoert~ 9 ·

ur W&w.r
·

·

D~r Ola.ube ,.,!rd (l.a.nn a.uch tolgeriohUg Ton a.er Kbche getreunt un4
· behau.p\et ~

.. Diese Une.bha.tug1wcelt des S.e1ne ~r lt1l'Ohf!t vom. SetJ;i dea (}latil:!.._
• , •.s,~igt dch T.011 a.usspendenden hleat.er hel'. 10

V!obeS.. natue~ltoh1 a ·etnen ~lohen Glauben 12.eb.eril.aupt moeglloh sa.

machen, die Ltue 1'o~

am. o;gan;:ta •'-~•ets\t

Die Ga.eltigteS:t dee .l mpta:ng1 (aq. 4el' ~alataMn\.e ) lat eo nnS.C
an eln per aoliu) ftdem geknuepft, class dD.s lie.11 ueberha.upt n1oht
ert•tlt w•,1 4•n k,am,, al1u, •b nut ~tam T-G·t o. D<t.h.je~ gl,aeal)lp ·
Goa'-nnu.n g, in 46:r ~er Chiib:t da• Beil de·~ l'Jeu.en llundee em.pt'aengt.
kann objektiv ~et.ne .~Ddei,e 1t1n al•· •1ne to10'9._ cU.e in 1hNr
lnneren Foi,a. clas JU.mu ttil' obJekti'Y-:eckremental.en Xirche 11.\ .
Dle., e, Jll·n ft kan,n ""ia ltellaminln:nm"'· •o•ll.tc unl>•~ed ee1n (al.•
vo·t'um cibJec,tum). a.be:, doch ao·,: ~sa k.Eiln b;ewusa't ea u¢ frei-v11ltntlloh•• W14er•t~ben gegen 41• erkannte. Vabzohett vorlieg-t .. 11

Da.••
~ h .ale ,14q '1&PllP·\M veit.eJ' gelehl't ~ trots ihnr Spammnc
.
..
.

'

s'Oll Oemei~eo'hatt•~•~•n pforten. vlr.4, s•ig' tolgeD4a St•llet.
·0 1. (lro~ le.t Di.oh.\ in.eot•rn let•I• 1.al'lialU-.e.t a.,, Qb..1eJc'&._
!\e.l tea de• Glauben&t ~a dS.ee.-r Oiaub• 0eate:tnac~t11~ ,et
unc1 d.UQa cbltc~tratin1d Tom Oeile-1naohatt•b._1'etaein (gl.e1obg.,..
ordnet-er Glieder).•. ·S orut,rn ala iua.ex un4 ~f19t·er.m gtb\ eie
dte let1\v•l'bl.11411ohe i'om J1omine l)ei. Un4 dai-u. ift i,.uch .4 1•letste f&J"mal1t'a.& t. des Oltto.ben.usot1Te·•·• .diJ f14t8 tub· "oleal~

magle-t erto~ ,

Dle Ibppelhel'

~~

12

itl"Oht ,rir4•1* d.en bell\en S.1-,vet••n Ohi'iat1

'f81'gliohen um QDn fon1tt~11·1
'

:

9. E r l @ ~,, • •*·'·
@981
i929, ,,. ,,.. ·219, · :
:•
· '
. l.O~ a.~a.C. p.2?9•
.· · ·
11.

a.a.o •. p.281.

12. •11a.o, p,284

uo-.ay&tQJm• .ln ••.,.,'I.
.

·

'
ell••• Om-t••••

D1e Jt.~ lat ...,,.., dal •.&11e1 l.n Alt••
aber al• 1a~ •• ~C)b\ nu 1n·4ar Undohtba'.rkeit des lo:-tleb.~
cle~ ••~l'ten S.~ 1a IJlJVntl, 4.h" en4••1tlS.oh, sonde~
1•' •• al• hmn•Uliohe Gnemnnyg d•e: t~rseil11ohen Go~\••1>.•oha• ta b.eli~t!one,lld gra t1a cN&ta bhabUa.u, 41• tau

•J•

. eie daa .opu.a opem\um d.er

liU~•••1o apoetolion. 1.,,,· gl"Q.endeml s.·

Felten Petri, und. 1ie ie.t das n1.19h' nu~ paadT•ra.at~t. aondeJ-n wln:hatt, sut' W•rkhaf•igk•U 491' lnet1tutse1?lhe1t goe\Ut-

oh~n und •tnachliQhen ~l1.te9 in !hr~·· l)

.
.
.
13tmtlkt iei iWD ~hl:u.•a . if.au tt1-oh der ~n&Mte kat~lbobe !h•olop
1n a.uegeaproche:ner AnUtM.et su bi."l B~nh aMrtteqk\'•.

'

Ueuentdeckung un4 111' 4er Au1ge1tal~
1&t1ea &e'">l'den. D1•••

4.t•••• tii•ologito'hn lleaa.n-

!'he" vll'd 1m l~ue,-11.~n n erweieen •ein. · .

IAl'b•~• Lehre TOn 41r Xbiohe · ..

Soviel ••1 Je4.ooh hier ac,}1on ge1agt t

uD4 Nine dleebe~gllohen ms•gn· ~&nun· .ml' •on ~eeen theolO-·

.

.

giaaben Vora:uaetsungen her 'f'en~•n ve1"4•n• O.VS.1& bt.b.,-i rm1 ' "
.

'

Lebrbildttn« mntdaohe .J.alctol'•n el~viJ'lct·s ,eln. YerhultJd11 ~
Bo·emiacshen Kuoh•, a.11 .~•uats

n

den Sohvu111en, 41• lntv1cld,mg

sum JAi.ndealdroheat• ~n. Aber •• t•t TOt;llig Tertehlt. clla.Nh

4l••••

ceaohioh\11o.hea· Ge,ag der Reformation d.te intwtok:l,ing ••1•• Brohensedankena e~elaeta
hoeohe\ette

SU· vo-llm..

~le hat 4n eohon. -'TOrba.1Jdenen Oe4aml:a .

••rtief'-•· keinea'fte•

abel'· •(Whlioh ,:zmges\altet.

W~J:'Qlll handel,~ ••. al,oh b•i lllthera inJ4Nlmngl
\~'Iii' Jmemie.n 4a1 »•e u

wo.,~•• ~ -.. ~nn 4-•

b11t•11 •

IAJ,~bera V~l'•~1•

u,

•won ~,,•.- ·1 ,~ tu.er klth•n lfhettlo&l•
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eohleahlhin hr Zentnl"b.,nt.(~. •

a.a aeta YenluJM1a1• Ton~,,,

Otfen'banng ,m4 01-'ba Jatetet.

Dae Wol't le, .4a, e1aentlioh koanablu•enu Prtmlt.p. cluJenlp,
vor.S.n eioh Meaeohen elnan4el' afaohll•••n un4 in 4ell 41- Bellel:mnpn
g•bUg-han4eln4en Lebent thren Auednok find.en. Won lat au.oh -s.n

Luther, Blah\.. da1 d.•n -naohea al.1 Mendhen apedflaoh AueJe1chnen4.e..
cla• 1h11 ueber 41• !Natur llrhoehe.a,e.. Dle J..h1a,ce1 \ n red.en und. n.

hoeren 1Qhlleeallch

i,, die Mo$gltohkelt 1e1nee ao,tetrYerbael\nleee,

1n der cloppelte~ Weite ~•• Hoerene \1nd dee An\wortena a1J1' dae Wort

Gottea.
Die•••

•won'

Menaohen ervaehlt

lat aber claa MUtel, da• Gott nr Eitlo•RDC. 48:r

ha,,

tn ·da• Wo.tt nai er aeinen gnaedig~n Zuepn.oh

gekle14et, Ja 1n dae Wol'\ hat er eioh ael)at •geviokel,•, daalt vii'
lhn ·att unaeren Shmen \egretten un4

au un,eren Ohren hoer.en koennen.

\fel' niohtl will anlau,fen. und. Terlqren verd.en., 4er huete at.oh und.
handle beileibe n,~ht ait Gett 'b1oet,. oU.• ••in Wort ,ind Zu1agnng.
Denn clt.e ••uohltohe latur 'PDd Go,t, ltloea (4eue ab1oomllw.a) koen,...
nen 11ch ntoh, aitetnander Ter,ragen nooh Yergle1ohen. Denn•• 11,
'UDlloegl1ah. cl.ae• aenaohl1ohe, Sohvaobhett(und)lle hohe MaJeatae\
Qotte• koenne ergreltenunA ertragen, vi, 41• Sohrtt, sum oet\et"nml vermahnet und lehnt. ».ram eoll man den heiligen Pl'Opheten
Davld &110 nratehen,.
er n1oht •1' Gott bl.OH Nele, ohne ~·
Wor,1 aondern 111.t elem vahnn
der 11oh in c1aa Wor'\ un4 ..~
Yerhellnng und Zueagung vemleidet hat (cln.1 •••tUua et i11dun.1
T•l'bo et prombalonln• au.ta)• ••• Ja 4er 1•1'·1' Chrietu.a \'on 4ea
!luen Gott•• nloht au•ge1ohlo•••n und a'bgeaonAen wercl.e, ,.on
welohem Ohrido A4• und d.t.e and&l"8D Pa,r1arohen Verheianng
eaptangen batten" 14
I
'
Wol't la\ GoUe1 elgene'\e !at, ••lnfN1er Ville UD4 Hin g?!M41-

u••

0o,,.

Dl••••

..

pr Batachlu11. Denn el' vendet 11.oh darln Ja una su, die vb ihn eb'en
niaht hoeren uD4 aut pn:elnem

uu~ Wege. ft

Um koaaen ~uun, ; ·
\

·'·

14. tv.'1t.er n Pta1'1 Sl naoh !b. Banlaok,

i.-..,...qlqd•• l,. p~ 98.
:

\,

'\

'

'

..
~e.i l 41• VeJ'.bln4"ng •o~ SOhoeptei, ~ Chao~ept 4Uoh ua•l'e
ser,to•rt

1.,. Oo\t la\ ·ao,,

JIU'

. .lner

OffenbuancuA

ct 11:elMm ~el'en Weo e1'blml•
pbO,ri
'
.

•r vJll Ton une Meqohen auoh

ua. TeJ'~hrl

1n , ....I'

Su.e.n48

eeln. In M.lner Of:t•~lJa'l'llllg 1m Won hat ab•r auoh un..i-

Swshen uJU1 hagen etn. JnAe.

~

an•1erllalb 4t.n el'ben lit el" ua

aohl~htbj.n ~ l l c m .
11111, clu all•• \l'eften un4 ei-pS.ten, vaa Oo\\ !at uJl4 "1\ ua.
la Si-. ha\, IQ nohe •• ni,cen4, aenn da er •• Hlbe\. bbpun4 ~lngelect ha\; ).u1~ 41• )lohe Oe4ankeu tabffn ... daal\
d.te Ye~\ und kluge Lnte ugehen, ,m4
auohen. $.n. der

··~Nlc'

Ma~••tae\ ~eer Ohl'i ttc>.

0o,,

b•tae, all• GoU•• Won um
Wea, ln Ohl'S.11.0 . Dtn11 wle doh Obrla\ua pgen c1S.oh atellet '2Jl4
all db "Ullgehet• Terh•S..••'• locket, troea11,, traeg\, IIOhenal,
da1
al.lea d.er Vat.er., 1t111D&, cbl lr:annd nloh\1 11hen noah boel'd
ji,Johe

•t

an ChJ't1~0 • . d.11 aiehe11) un4 hoJ~•t den .Vatel" eelbet.. 1S

Da• Wort
. .. 11t al~ lelbhattigea 1nlrarnierte1 Vo~, de~ J.te2i~h.J•llli•
Ohnatu.1. Er !at
•

10 •'-'
•

dea. Va\er.
'I

,s.a.,.vie au da1
•

•

•.

lfoJ1 cler 1DM~
t

•

liohate Au~k dee Benena Hi~ Jcann. J,a ~t bring\ ••lb&\ nu,. ~·

a..• "B•r••~• Gott••'• n.lhalb ~~ ~h ga$e1n anclenl'
sum Vater·o~n. LJ.8 deJ' ua Olaub.... &'$ den Solin,.. l>tJmL 1ei11

Otfenb&J'\1.M

l'leg

goettllohe• \fol'\ v.-kt in ,ma. den ~$.•~ als 41• •twort ~ 41•

Ottenbarug a.a gnaedlgen. tl1llen• Qot1;••~

.

.

»er Inhal, dee ZuaplWlht Oo\tta .~et cU• t,rpbung 4er Suncl•n.
11 itt cll• !at 4er.B1mieigung

Got~••-. 4- Sun.4er.,

4er ln H1-r

G.ottett,rne 1Uld .4e1 Vel'ke~rthelt ••Jnee -auch zreligtoeeea- Strebe11,a
rmr ela.e IJ'kem>.tni• ~tt•• haben kalla1 41.e clet 1ereoh\n Verpl\en
un4 Biohte,• •. D&t Vel'ge~ol.'\

-4 4~ T•l'gelnlllg1gevlaehelt ainA

aber mm tu.er tuther ·. - Zdt,a ela1 gau MUil Oo\\eage.dubna
gevoJrAen. Dat Sl.obJ\NOken 'U4 Ver4leua-Vollen hat •b lml• ~

10

~ • n un4 c\as Wun4-rn 11eber 4aa Oe*3henk 4e7 tnlen Gnau GoU••,
da•

b. der a\ellTen~,endo.

0.irag\Utmg

Jeau:Ohl'i•\i fur uu _ge-

aohehen 1a1i, heb\ an. ·Oot\ Ut ••, der den Suender henmieht, Go\t

lat •a auoh, der ilua vergib~

uDd ihn Sa A.kt

ur Reoh.,1,:nlgu.nc

$.Jl

e1n JMrllea Verhaeltnis au eioh 1elb1t aetst. Und der Gl&ube kaDn nur.

a.a.

clanld>are .• froehl1che Ja IU eo~hem 1'1a 0o1,ea ,etn, e1n Ja, dat tur
Luther nun ~llea Ve11tn.v.en wicl al,le Hitlga,e auf da1 Wor.t v1J'tt, in
dem aioh Gott duoh Chrl1tu.e oftenbart hat.

Dieeer Glaube let aber Jce1mtvega aehr ale eine ge1at1ge
~litaet de• Menscshen Ter,~n., noob iet •• ala GIH·I _ipfup

phJ'at.aoh gedaohl. E, iat vielaehr· in eetnem SUbJ*k\ und. in ee1n•
ObJek\ dae elge~te

"•.l'k _Go.ttee de• Tater,, a.ea Sohm- und ct.a

Gei•tea, auf 8e1ten dH Meneohen ein f~eu41ge•• trotslgea Hallen ea
Wort. Aber au.ah die Seknmente hab.en von c.leaer rel~oe1~n G"1Jl4e11f ahrtmg her keine e1genatu1145,ge Jedeuwng aehr ne'ben 4:• Won. De...

vegen a1nd •1• 1lleg1\1m, .tove1\ ale 11.oh nioht duroh Oh1'1ai1· Ebl,.
eetsungsvort auew~ieen. Aber auo~
a-.t
. ~"' und ·Abendaahl wer.un.·llioh,
.
111 roem1Johen Stnne e.l.~ ~b.e"1,0,t~,r.i~ Sp,11.e oder ein 111 aioh hetl.

.

larma toll nS.eaam ,"Ou ar 'bloHen Oo.t theH Ckt4ank:en T o ~ .
eoDd•m aioh d.dutr, hueten al9 tue, de~ Joelle UDd ta.er 4.el'
allel'h,ech1ten fW,eiean:.(e.oh\ung•· ~ •ol~tien"1, ~ all• .
tl•h•ls ,ihen, daH wit' be1 c1,n leishen blelben. darin:bn 14.oh
1el'b1t un.e o,f•~' h•'•· •-11oh ln aelnlll SohJL;. Sa Von,
tn cter Taut. DeDD h di•••n l31·l dem linden 'vl1' den 0o1i,, cln vb
4u.l.4en koenneu •. a ·r uu troe1~•' un4 ••lie aaoh\,. 16

0o,,

.

.
\.

u.
,,

..
la\_Gott•• Sohoaptunc .. die YerNlllllung cl.er Meuohen, cU.e Hf.n Wot\
,•

ho~re~ un~ ~ wetnen .Sakrament,n tellha'b-. Ste tat ~r ltatite
•

1

cleNl't
f

I

d1e ••inem t10,,e gla.ub•a• sit ht «laa "folk Gottee•. Lu\her kaJln die
»•Jtehung niaohen dez:a ~~ft •

cl.er X:l~ ao ~ e n J

Dae ganli~ leben_,md Wea&n 4er ll?C.he '!J•deht 1a V/o;rt, ~t~e•~ l?
.. :~
:. .

:

Und

et aagt

$.D.

a.er berueblat~ S\el~e-:

Oo".e• Wort b u ~loh\ ohne Got,t ea Volk ••hs v1'4,el"CUII. Go\te1
Volk kazm nioht ohne Ootte• Wort aetn. · 18
Wtr haben ft :zel~n T9ll'iucht, date Ton. l,u~h81'9 neuer· AU#awnnc

Tom lfeeen dee 'Wo1t·9 9 :OOtt••·ber auoh · seine AUt~en ,_be.r

at, Xtroi.

veretanden wei'd~n·n•••en. Seine t.ehft 1'on del' ~J,cbe aoll

mm. deJ'

Ge«enetancl einer e11J.gehender,n Un~•J'9120hung, ••in•

.Anfa.ng uuere• Jahl'hunden, hml•r ,4e4ei, cttr Oqe.111,Nld. theoiog1-

.

.

..

.

.'

.

:_·

sohtr UnleftUChw:igen un4 Jli._.a$.onen geweeu, c,hlle
von elur lS'W~ ill theo 1oc1a.ch•~ tapr
•

•

l*f:UA

a.... mp ltleh~r

-=• X-.»llia ha'bea
•

J

cU.• aor$,faelt1gen Stuclien Yon E,m:.-1l.•. P...Ui·~ ~. :a.JU.•\sc,hel u.a..

-•1e.l ·n arhet\ -1~ JH.usaU'~

gebft:C~*'• •••• 4.i • ,1~,1~ohe

Ion-

-

troT•r••
in A•r·B~tilung
i,ac\~.
.
·. .
ADf. eine I:»..ratellu.ng der Geachlohte cler

.ror,cmuac .• •• i4h h~I'

••,sicht.•n• ao 'ferlo"kend UJl4 \21\:enaaan, • ~ ~lohe 4ufp1J• ..,h
I

'

., •

•

.

•

~

W\18tde. Vl•laebr -11111 ich -.oh el~r tu.,ieri
. .. ....

•

•

~apreclm.ng

'

.•

•

•

••J.a

4et ep,,11au

I
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elm Olle4eJ"UDg l\er Auucen a.e lletoftla,ore ue'tier 41•

n~.

'Y•l'IUOh•n 'U:ll4, cla~ auohl11,..n4 dat Jilgebali sueanmeda•••n.

TOl" ?O· J~n. di• Period• Tor 1516 ala
i.n 4eit tu•~ ~~1-l'! ·•a.. ..-U•ttre ·D l"Jhe.._

·Bach 'l!l. ioldAi ~<nan\e

e,1- aol.ohe )e•~•l'b•n•

'
.
..
'tfe:ten ,voellig .~eoktti\t hl,n\er 4-: lilne~en Ohfl-.t·en.nm. du

a.n

19
ganzen Men•oh• •rtueUt .und. volleta.endig eimdaat*.
aag.pn
.
. .
.geht die o ~ i e opi]Jio unter den ,-01'.SOherri· dahln, da•s alch L\\\he-r.t
0

,

lebre

To~

der

,

I

'

'

•

•

aeu,,

'

.¢~,:Jfiit "(~~-~~::e.21·t ~ ~,aJ.m..,orles,mg

l'.~?Qhe· bla .ln

.•

I

•

~ !~ 41.ea~l' 'fo»l••

(1513) · ~kv,rtol.gen ~a~t

eelb•t aiob

sobon deutlloh absef.~~t ... · Jn 4,n dara~folgenden Jabnn. finclen

~~~~~.· d~e ~tht.J!e w,ite~

elne game-~• Ton v.,ra,rn.ten
'

'

f

Lelute .i .t,&t
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I

•1l•t• progz,-.natiaohe Au~
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1,
Jlaoh 1,22 llegt 41• Aneob&uung Luth•i-•

TOJl

4er Xlzrohe eln4.n.ttc

Tor und wlr lcoeDMn an Rand 4•~ Q,iella keine lfet.tenntwioklung, wohl
aber eine Verts.efu12g 4er Gadenken fettdellen.

Da•• •• lliobt a n ~

let, die Aeo.aaenngen dee Jungen Luther uber Ue 'Ebohe un4 41• 9Qlll?:-

.lll. MM,am du Sahwlgen dee 'Pl,t\eren Luther geonul>er autllUW'9rt~,,
f.ndea man ate ala •1cathollai1re!lden Beat• tnterpretien, bat aohon

z.

RS.et•chel gese1gt. Seiu Eziklaenn« dee 1ehlena aehnlic'ber AuHCIQl

beim aelteren llU.ther la\ folfl:ead.11
11oht der X1rohenbegrS.tt' Luther, hat •S.oh cevaln4'1'·• awsh nioh\
seine B'oohaohae.b tµag 4et • · (•o. Sa SlJme dea nao'1b,er l'il ·:t>.e -

epnohen.clen co1111W1io..Qe4ankena) ••rat&Jidenen Etiohe,,. abe:i ~r
Xre11 derer, 8Jl dene~ er die lil'Ohe erlebt ba, •••1~ 49~ ,~\en
Zel \ 1st
elch ·s.mer nooh 4ia,en bwu••t cev•••n, 'vae • Um Meaaohea ae1ner Ulgebung an reliatoeaea °'11 alt ihr.eal.p•~•o•a,llohen
Glaubenaleben gaben, ab•r dann i•t er t.n ate1genc1• Mun fur
Hine Uagebune; taa.t durohveg nv nooh e!n Geben4er g~~•n• ••
Und da lit ea d•nn
und
ell• G•eiuahaf\ a.1 ,· clen. ~oh,
meh1 a:uf Eden l•'beN!.en: lie1l1.gen &••••n, waa Um ..._ ,&;~ebnie ct,r
Ilrohe ward, vor allem cUe Gaeineohaft al\ 4e1' Ye*faa,·e n dezo
'blbllaoh1n hltdhezi•.;lhnen bat el" 1na Ken
1 . in lluutn cli•
XiNht erlebt • Thi4 Ton ihnen "'ill er mm da• su 9114~., • • el'
fraehe!' YOU den fml E~n ltbe114en Glanb1gen aagen
2\1

•l'

••hr

.'
.

•'

••hr

•••eben

·.

.

ko.• ,..

Dt.1 Denken lia.ther.e ue~ei-· die lbou hat nloht

.·'. '

Brketantniil ci.er Sohaed.,n
ner W9a.entcleoku.ng

Sobon 1n aelne~

•u,111gen11, eo

t.

~t lti~h••

1n

a.e:r

•tt e1Mi' krl.tleohn

er 1tan4,

•om•m au .s....

del neute1taa.n\ltohen 9QIIIPDl~Gecladcint •lnce••tst.
PaalmemorletnJJrg :tb4en ¥tr di••• o.damcen.. Die

eagt

ei,, aln.d dooh la Sinu

4•~ -hrUt k•l~'"•• mr

dl• Teratorbenen llell!«en, ' aona.n. T-le1-~ un4 in er1t:el' L~• 4.le
!:ruectel' • alt Ataen loh bier aut Ema ln 4'1' c,omnnio lebe. Deahalb
aolle

-.a nlcht aehr

niaohla Ke't.Ugen und gevoebnlioh~ Ohri.eten

20. JN*t RS.e\eoh•lt·
PP• 18 t ..

». ·b a)lfi 4ar. u1JA)lt)1r:-1t,al)IIQ q.111-..,

.

·,

' It

.. ' • .

:Ii~

:

1·

•

•

: f'

.. ·.

111. ,... '· ·.•
'

unl~~beH.en.• aow'2i 1- Sl!me ct.a Paulua

..

un4 '°ten 11•111gc. D1• tet1te~n e1nd 1n 1hrer Toll~~ fut 4a

,,

!DD'

n~

iebenlen

Cb»1iten von weaentl1oh geti!lgtrer Ve4eutung ale diej~i,~. denen

aeine H1lte und 11etn ~•t ht.er aut !rcle.n nop gelten kal1n und. ill
Slnne cler- Oeaeiuo~t c1er ·1te1Ug9n 'l'oi'zuegllQh gelten -Jmaa •.:-'.l:1-,a.v.

die Verehwng de~· Heiligen fe.engt fuer Luther aut 41eeer Erd, -~ ..

·,o-

Waa man ·den Hetlt.gen .tun wn1. date men• ·abv,nde Ton c1en'
ten und 1ege •• auf d.1• te'bendtgell, Die lebe~lg•n Rtll1g~
a1nd delne lfaeoheten, Me Ncok•wn, die 'fflmg1'119n. die~
1tiga, a.nae t.ute, 41• We1b un4 Itndlein haben, die SobaJide
leiden~ l>a vend hin dein R11f, da wend clein We:rk au, da brauoh
c1u ale beaolmetse•\; deinen .Ma:nt•l a.vf

daln Zu.!Jgen hln,

d&••

ate dackea'b .und su mhr,n hilfst..

21

In der 1n,deok:u.ng, data c!aa Er4enl•~11 etn•• Ohrhten .S:.mitten · einer Brade:r~hdt -Ton Belllgen gelebt vird, hat tuer

Jnth•r

unendlioh v1el T~•t gelegen-. Abe~ Ile hat sugle.tcb ent.a ehe-\4eJi4
.
'
.
ueber den .lcatholbohen ~irohenbegrS,tf hinau•gefo.ehrt~ De~ v~nn

a1ch die HeiU.ge!l'f•r•~ 1m Dien,, der. Liebe an den Gl2.e~m ·ul'
oomr.mn!..o ektualieiet\e.

var

Ja auoh d1t1• Oe4anke d•r

v.~. .,~.·. a.1"

.
.
Hei11g•rt UDd ihrer Balle ta V$l'kehr de, Ohl'i•\•n•lt Gott Tal'&91l4e"~
Ihr Verd!enet v1r.d· nun von !Al.thett auf ihit Gla:'lbeneteugn1• ,mgedeutet,

aut lhre Geau.ld und. D.._ut, 41, Oott ilmen hat zuteil n'l,'den la1een.

Denn dad.Urch koennen eie den andel!en als Vorblld dt.enen,

~

neu•ll

A.upon·tuer ihren Dine, und neue ~,kenntnie in 41e Gma..Dgaba
Gott•• ge'ben. !etondel'a .,hoen ·hat ~uther dledn 0.danken ia· ••tnel'
Vor.~~ St11l -P1alter·au•gaaproQhen1
j

. I :· . :..

21.

. ·.. . ~

J...,

w•.t..10 ..

I

I

.1

111. 408· naoh Al~• a •.a.o. P• 28.

, ·

Jeit••· ••
~ n-lme~. d41.•• ·•r c•wl•• viri, er ••1 in der Qweinacitia:tt ..I'
Belligen 04 .h a\ all.en U.iU.gl!i gegangen, rie .•• thm gehe, well

l>a. 1leh_1 t Au ~len.~•tlJ.p11 be
Vel.Qh, a,nn .oh ~
~t let, · claai, we.n n • .t nea 1olou Wott, p#allen. und t1ah alt

,i, e1n .Lie4ltl~ •l' lJ;m •lngen..

..• .

.

'

22

Der Oeclanke ~er st,Uvertr•'1:mg der ~111~ 'l>edn.\et

n1~h1a

•~ii

du au~ d• ~ t • .~•1' ~l~~ ueb•rtnae~

t~~ l,uthe:r

Tercli••!·.~n-

~;rn.. •l•nt. aJ.lein 4er So)l&ed~
4•r.· 'f'e:ranwortung
fut:r.
.
..
.· .
. - .clen einhlan
. . .
. Oh~aten, d9r ln cl~r Geta~il2,ac~t 4•r
~eun
. •teh\ •
.
.

T~l'

0o,, ~••

.1~ ~IUd,
.
. ~
..
nioht eln Betli~~ a'bnem-.n, tb4tnto$lg ~S.t · ,in.er ~ r · Um •i•li.,.•r.
ate,.-.a1, e1$e1-i' dz,\Jt.f~~»i. S.inen
a.1.au.,m
.~
.
. .
~

1;:retend. den Tod erle·t un k,mi~ Bl', ·~ ·••1bat ~ · 1,te-l'ben.

Bie~ wl.l'cl d.e-q.t11oh, da11 4iu~ ~~lo-Gela*-e Da.ther• ·JS.re~ aua
•

l

...

seiner R~h\f'ert~gungil~• e~Mh1'&D. ltt, -A.l1ba1J.• ~•erkt treU•mt

LutheJ' ve.1••• ~•• ~leln ~- IY~e1S.~ wn der ~h,ftr\·tgu.ng
au• Ona~n. 41-••• ab•r· "'1Ch wl,rklhh. Geae.uohatt 1t1t~•n
~ , 2]
.

ner Mentoh 111,. a..u
n10A\ -.Z, 1'0l" Oo\.t &•t-.o1't!eriigl:
tmd Yqn
.
.
.
1e1n,r

~•n4• t~loeat. -epnd~Jn>. Jal ve~t•,•n St~e ~uob YOJl •l!'h eeibat ..

~ml~h Yon ••1na. Stcre\•n und. V·e ni~~nwo~-,: ·1etnei',. L•~•tu:npn uc1
••~nel.l Wel'latn •ttlo~et ,, -,_~ i.a

..

•r ~ ·•r•t ~
-a&e~.. mm' auoh .,-.s ·in
.

.s tnben nioh\ .aehZ' .g).bt. Yir k~em,en •~ aoh. ao • • ~
. •.~ • .'Gott hat
.
~

.Um,
. sua
. D;lena~
. .

ter

ala eln••

-~ p~~o
.

u. O.n l3.~eder.n
erlo·
.
.. • •• •

i..u,,•.,: ali .~, i.tlb·e.1 Chl'l•\l
1m4 .~ r bl'a.ede~
.
.

.

. t~ohe-Dl-..t ala ~loan ~r t}U...r · 4t••~• · •lun Leib•:•~ H1.er n=

z.,.1. ,,.

. 22.
'ii·1. -.h Althav.a
23·.i A1tbaut a~a.O·, J>. :,,s.
··'
:· .

op.on.

p, ,0

•
16

. .
',

'

•I

: ',

t

.,..
,•

lN.th.e r am 'beaten sm .&.uiicbaok 'b:r'in,seu, • • iut Um dae W•nn.\liohe
&;11 d.er aQmwnio

tat-.

S1• le\ gan1 v;nd.
'

T,Oll

·car Gott•• ••••

•

'

I

•

vie .,.~··~~

',

JJaupt Hgi'ert wi:td UDd ,rat T01' Seti). dee Hap.te,,.

•

~8

•'

Qh_n•••

he~ . ~etensberec~tigang •rha•~t. $le bt .ab~1r a~h nur tole.nae aoa\,

•,

. muni-o, ale .a1e aic;h 1~· .t1.er e~ge.ten denlc!buen Gaelnsohaft 11tt dte...

He.upte beflndet. tr~ .unter· 4en Olledern echll••eltch
..

•

•

kann.

ee· ffioht aehl'
•

t

Verd5.·enen., sondern nu:r· noch D1ene,n geben~

"&eo .e at Qommtl.i)io :.s anotoram., in qua glor$.811111'•. Et qu,1,s uon bS.O
·su'J,-el"bia\,'

•t1am tn 111a.p.1a aaU.•,

qui ored&t id quo ,na· •.• ,,

mal.~ .,•••

euet poll~cet otll)ia a,a.notoi:'\:lm \ona, fll,& bo~, 8,UWli
auorom quoque, ~.; tta.que 4tlill ego prii.tiQr. pdioz, hm non .aol,.ue,
patitut mequm. Ohi'Uttt.o· •t omne• ~hrS:st1an1 •.•• lta 0110.1 ~ por.
· ·tant·. al.1'., illol"lim v-,,i'tv.e mea eat~ Jtde, e.coleliae -..• tnpl•
dat1onl euco~it., c:u,u~t.ita.i,- o.liol'tUI ·~~ ltb-1.d inea tentatio1*1
eufferi. oliorwa 1.eiun1a me& lUO·J'a ·aunt, e.lterius oratlo nro 11l&,
ao'3.l1;o1ta eat •.•• Qµ.ta 4Jrgo queat 4-:tp,e:ran ln peac~tiat (blta Jl01l
·gawi.at t;n penS.s ~ qa.i . aua peooata ·et ptmAa 1am. neque po2'tat • •
iutua tot a.ano-tie· f .11119 det, 1pso denlq_,xe C~1t~t Tanta )"9:1:
qo111:1un10 aanotor.um et :lcoleda Ohri•.t t~n
24 .

••t

l)ie.a e C$ommun1o se.notol'UPl 1st ein,e ·tJeu.ae~90haft

TOD

Suendern-. Sie

l .e b,, well ihre S'leX!den -' Kreus Ohriat1, fol'ltpt~en du4 u.?Jd nil Jn

lhrei' Ml tte. be•tat=ia&a• Won

Tom

ltreu · er\o,~,. Abel' at• iat 4oo1k

auoh .t elbat e1ne Genudnda .. . 'AJ'PAi

a.usgedl'uecltt bat., ·Da• hei,et. ele

$·Sidi, vl•· Mel.&Doh\ho.n· ••

hat mit

elmal

t.hMr l ·l 'dleohea Gea.t alt a.oh

'

1hre Su:.erull1ohkeit

tl"agen, Atleh hi•r. hat ·~tM°r iOgl•JiSh rie(}.•l"

IU

Geme:t.111ab#f\igedanke:a. nm Sinn WD4 ·Z l.e l 4er

4a

)Ji•eipda 4196\'l.e geaaoh, •.

llll eolla\· 4e1a ~ t:r._u., nioh\ c!aH '4V. Hlj.g Yel'de•li 1IODd1i~n a.inam, .l ae.ohat~ suga,ta, data .er ea ·• l•h•~ um. a.uh pretw,
wtrcl, , ..... ~~.~
tr&8lD~
2$

su

.

. .
,

.....

.

'.

'

\

..

.. ·.

1?

Di• tn cler oomnmnlo w.ltenh Lle'be Oo\tee J,:ann ueberhaUpt nu
al• Liebe ,m

cle11 ·ancle.r,n, dell lfatoh•t•a YS.rkltah w•rden.

~ veim

eruJ al•

cier Ohri,t ••S.ne OUed•ohatt am Leibe Ohri•ti w!tkltoh ttJl4

Gabe 'i'e1"1tebt• lamn er el• ge.rnloht a1ld•.».• al" Sa Dienet an 4-n 8'UD4en

Aleo ma.e•••' 1hr auah tuna eine .r,mgtJ,"au au, ihl'en Kl'NlS elner

Un1"e an:f'setzen.• e1n f~mm rfeib ·th.re~ Sohle!er eina?' lbe~reohe1'1n•
und gans und gar un•er Ding laHen •h nes.a
4aai\ •tr
deaken die So.ender. Denn. e"Q wbd ·e,i n Jeglich•tt Mann ,.eb~ ,S chef
haben und ef.n Jegllohee w.-,--., ••1nen Pfennig. Ea auaeaen alle ,m...

••in.

sere Geben etne,r .aneren ae.1n.. · 26

·

·

·

!ch muas au.oh meinen Glaub&n und aeitae 0$NQht~eit tu.er 1!le'imn
Ne.echaten aetzen, yor Gott,: Bline Stlende. m 4ecken:, an1 mtoh n
nehmen Wld. nicht and.et-! tun, ale waeJte s1cr u1n ttigen, ebe11a0 wie 0hJ-1st~•·. un:! allen ~etan hat• , . '21 .
Luthe» ~t

dae .rrQrt

11

·Geme1nde" ale Ueber,, -.tzung s.t ·e t~ elem

,1on

•tirohe11vorgesog~nh. E~,wo11,ie· gew!a~· attqh· As.dutch- di• akU•e SeUt der.

o011m1mio geg~e't>er all"n taitoh.en·Vorate'llungn.: ••1-r l?-oere~ betonen.
Also .3uah dit.s t'lor, ol)JDl_ml.Uio ••• ao11t · :siioh~ ~~sob.aft, aond.lJ'h,
Oema1nde h•1·H1tn. Dafuer ho.ban dle ttnaeren, so ~der l&hini1Gh
. Jl!>Cli cleu.tach gekonnt haben, gem.$oh~t 'Gel:leinschatt der n,111gen, · ao
drJOh keine dnt,oht Spraohe .• o red.et un.4 :v1u•ateh•t,· Abe: noh\
deutaoh su reel.en aollt ~• hel11een G.aeincle' der b1.l igen, 4aa · l•t
etne OeJDeind•• darin eitel He11S.ge· ·• ln~i ode~ nocb. l:1.aerlicher
elne heillge ·~e1nae.Dae ·J'~de .toh a.arum. daH man die Wone 0.meinacha.ft der ,e111g~nveratehe, vie·~ so in 4lQ Ge,woh~ll ebl•
ger111ten lat• daH sehverltoh w1eder h,raus~i••en lat. uncl nae
bald x,tse~i aein., woman e.t.n \f~i't ae~r\.
?..8
N-1,en cler E.u.tdeolmn« 4er ,olllmmi<> im neut.e 1t.aentliohen SiDale

hat hltheza A,dfasnng
aondere

TOil

aut ell• Auab:llalmg

allgemet.nlu Prie.1tal'!t;mr

a.z, Glan.bigo be+

••-tne• iho~egrt.ff• etncevi*1 •. Dai•

dt.e,e li.e hl' e~t ~::l;att.v· epaet· ,-naoh. ct•r ~tp,1ger Di1JP'2,\atto..,_ ~
26;

21.

,.i. 7·io,. ·YJ.ll.,·
220i· 2,a naea·Al~•
I·~
Alt~• ~a. ·
'fl.-A.

~

28. ne.oh ~e,iahel.

o.p.- cit. i'P•

9 t.

·a •.-.~~. 'P•

·

6:,..

i8
endtutltige Jixiez,mg in Lu,hel't Soh1t1ft•n geflUMlen bat, kann

ntoht geg"1 ihre trwrhe· Entetehung elngevendet wez,den. Vielme)ut vez--

den wi~ hier neben dem oommun1o.Geclanken die and.ere Wu.rsel f~r den
lutheri1chen Xll'Chengedanken. su tn10hen haben.
Man ha.ti erfunden• daee Papet. bischoff, Priester, noater
Yolak vbt der g.q1tlioh etaD4 gene~t, hr•'-n, hem. ha.n4ven:•.
und aokerleut der vel tU.oh ate.nd., Yilcht gar etn f ein oommen,
uncl gle1aaen let , dooh •ol nt.emant darub eohuohter llel'den, und dae
aua elem gnMI Dan all• Christen 1ein vahl'haftig geyetlich• ataJMi,a
und iat llllter 7hn kein witeraohe7d, 4enn d.e1 amptt b&lben al.ltin,
vie Paa.lua 1. Oorint .. XU. •ag\, da.1 vir. all• umpt e,n ko•l'P•J'
seynn, doc~ ein 7g1ioh glta aein •rgen veiok bat, 4.amU e, den
and.ei'n dien.e\ • da11 ma.oht allle, claas vir. eine tautt, ein EYangelium I e,-nen Glauben, die uohe11 alleln gqetl1oh uncl Ohrhten
Tolok. Daas aber 4H' Be.pet oddtl' Bbohotf aalbet, blat\en mach\,

ordiniert, ve7het, andera clan leyen kle1cl•t,

111-.g

einen gle-71ner

und olgotien aaohen, ma.Qht o.be,r ,vmmer mehr e1nen Ohrle\en odde~

gey1tllohen Meneohen. Dem naoh, eo we~den v11' alleeamp, a.u,rch dle
ta.ult 1u pr1eetem gewqhet ••• Dan vo nit. eln hoher vqh•n 1n une
wen, den der Ba.l)et odder lU.aohoff glb\ 1. so wl'd nlmmer mehr
durche Bapata und. Bhohoft vqben etn prte,t•r gemacht • mooh,
auch nooh me1a hal ten, nooh p'l"edigen, nooh abaolv1eren.
29
D&1

Prle1tert1m der Oh1'1tten grnendet 11Jll• 1)1'1Hterl1oha11. Am,e

Ohr1stl. Wenn e.r urtt,'~ Sunde au! doh n1.lm\, wenn er mit ·H l~r

O.reohtt.gkelt tuer ttr:S "RI' Go.It e1n.atehi, Jo iat claa ,ein p~ieeterliohee Walten. Aber 1n cler Gemeintob&ti d•r Gliede, aetne• Leibe• ha'ben
die Ohl'ie\en auoh Anteil an aeinem P,iest,riiDa.•
Die••• Prieat•r•eln dee Obr.iden i .a t oft aueachlieHlioh &11 die
Unm1\tel'baitceit dee Ohriaten 11). a•inem Verbaeltn1e 1ll1C1 1n seinem hl'--

keh:r alt Got, v•~•tanden vorden. O.wie• 11egt auoh diee ~ Begrt.tf.
a'ber der 6.'on lleg\ 4och auf der •ti d.em ~z·.;{le..tel"llohen Allte verbua-

danen Vollmaoixt deJ Ohrleten, den ameren· au die~n.. Althaus beae11ct,

"Pr1••••.n• heleet O.eindei daa Prieatel'Wm let geradesu.
geme'1n4e.bllden4e Prtblip, die Wi:rkliohkelt cler o.ommunio
eaDQto,aa.

29.
jO.

I

d&a

30

•An Un ou1etl1.cmen Aael" naoh Cleaen, 9at\J,g.bugh, lll, p. l?
Althaus op.oi·''" p~ 69.

19
So 1oegert Luther eQOh n1oht, U• Xonaequen1e,1 sv. st~im.. ftJm •~

•••
Darum weil •r (Chri... t:u.1) Prle.ater '-'' ,:µid wir ,eJne Bl'Ueder sln4,
ao haben alle O~aten Maoht und l3.etehl und nm.eaaen• lun, das•
ete pr.edigen -und Tor 0oti tr~ten, •'-n•r tur d•n au4.el'en 'bhte

und. aioh aelbat G~,,

opte~e.

3i

boo

Olnnet no.a M~itel' ,aae hCJ•,cJ.ote1,
e"·tt eandem in Te:rbo
et 1aoram~i,.to qUOcunqu.e habeNt poteata.\•• ve~ non lio•n qa.en,.
q,uam hao S.psa u\1 n1•1 oonHn~mmnitati• au\ ·vooa\ion• maiori•.•

'.32

&mt autem •e.oerdotal-ta Qtt1o1a 1erme haect d.Qcere, pned.1.care-.
anmm'4are •erb'W!l I>e1. b-_ptitA~, 01j:n'4lo:rpe eeu Euo~iat1ma .
ministrare, l~~ et. aolve.N ~caat_,., orate pl'O a1111.· ••orlti<!are •t· 1u.d.-1oare 4,e. d.oli'tib.!a, .e.t -sptr1,1'bu...
))

,

ln 41.e,em Zua~•nb&llg hat lA'l.tl\i!tr a,icl;i. daa gegena,titige 1 & ~ ,

.

.

:Beiohten, Abaolv1eren,. '1-oei~an

1J,Dd

·lfor.wermendlgen der ~em-e11ld.• su-.

geeproohen. Also a1JOh cl.er Gedanke. <1.e• allgem&inen Prie•t•l'tuma 1.at etn
auf dle Gemein4e geJ'ichteJer UDd. in de:-r O.e,i nde aioh aus,drke~.

»ut

4uroh solcbe 0.d&Dken die Vorau1etsunon dea ioem1ach.en Prit•t•r-

amte•, die goettl1ehe Auaatattu:ac ait dea ~ l t r

JrlAe~~&l!I, ~·

SakramentsveJ'Waltung mtt threr geietliohen MaQhtbafugnl•

'Qnc1

daa

rlohttnde .Amt dee Pri~.~ teris $.Ulgehoben V&l'en, itegt au.t. 4er Ifaa4.•

Wir v•rden bei der ;rrage naoh d.em ldrchliohen AJl\ n6oh ei1111&l danut

su apreohen kommen,
Naohdem wir d~ o01111D>nio-G.e4&Dken u:nd Aen .Qe~n TOJIJ ·h ieete~

tum aller Glaube•n al• lltei Wurseln 4•• Ul'Ohenb•gnffa -~\heb

tennengelernt ha1>en-, etellen wlr 41e Jraget Wle QU hat Luth,~ '1oh_
dams.t tohon Tom hJ>•lt,;m entt,n\t
4er =ntttel'baN BJ'U.~h mlt
•, • .

: ...

x,, mil <ll•••n Jntcllo~en tohon

B.om verltnUeptt geve.-nt

20

l>a1

l•t, •ovtel loh ••h•, nloht 4e1' Jall. tlelaebr hat tAlthel"

•ioh damit noch immer ill Baum 4er Boem1eohen X1~he und auf dem
Boden der Roemilchen Tha,logle geglau'b,. Bier wollte Ja aein R.format1onawerk einaetzen. Be1eioh~nderve1ae ha.t 4abe1

«•rad•

4er

09"9llP:S,q-Gedanke in d•r B1ohtung auf da.e 1eathalten cter Einhe1t der
Kirohe gevlrkt und den unverme14baren :Srnoh nooh ver1oegert. D1•

09mnmniq hatte da• Recht und die Plllcht, auoh tuer d.ie Suen,clen der

Kirohe ein1uatehen. Die folgenden Worte a1n4 1519 geachrieben,
Nunq,iud ad noa, qui tertmua onera et Tare lmporta'b1l1a monatn.
Bomanae our1ae idto fugitnue et dbaediJIIUat .A.bait, abeit. Be'prehendimua quide, deteetanmr, orama, monema, aed non ecindiml11
ob hoo unitate~ Sp1r1tua, ·JlOD inflanm.r ·adveraus eam, acientee, .
quod oari taa euper omnia eminet, non. tantu euper rel'WII oor:po~
lium damna, sed etiall e'aper omni& monetr& peooatorwu ticta oa.ritaa eat, quae non n1a1 oommoda alt,r1u• tene pote1t.
)4

Jn der "~urEen Erklaerung der Hlm Gebot•" Ton l.Sl8 will Luther

die kirohlichen Gebote des Fa1ten1 UD4 der Ehrung der Priester geaahtet
vi1aen. Ja, 1m Beglelteohreiben zu den Reaolutionen br1?3gt er aeine Devotion dem Papat gegenueber deuUioh nm Auednck, venn er gelob,. Gehoraam auf' Tod und Leben zu leieten und die Sthune dea Pap,,e, ale d1e-

Jen1ge Ohr\st1 ansuerkennen.
Die Spannung svischen seinem ~1rohenbegr1ff und der Wlrkltchke·U
dee h1erarchiaohen Papettwn1 hat Luther Jedentalle zu dieaer ZeU nooh
nioht in Toller Sohaerte empfunden, einen Auqleloh nooh 1mmer tu.er moeg-

lioh gehalten.

Man

dart aleo die Tb.eeen von 1S17 mit dea Geclanken. claH

ee innerhalb dee Klara.a keinen tJ'nt.e raohied. geben

n••••• au, geS..tl1oh

veratandtn der Papet niob,t ~,hr eei ale ein Ptarrer

~ daH

ei, al• .

ein beaond•re• Reaht dae leoht clH' 1uerb1'te fuer d.ie Glan.blgen babe.

)4. W.A. 2, 605. Na.ch Althaue loo. oit. P•· 6?.

:ll!Oht 1a Stw ~laer Polaf.k gegu «.n l"081ilitomn Xtl'Ohe"fJd•nken

lntel'prei-iere~. Venn dle•e auoh tateMChlloh Yorl1egt.

110

1•t de

Lutl).er Jedenf'a lle dual• nioht .,.o1l bevu11t pwaeu,

Al• Luther die Reao~tionen

tu

ednen tlbeeen achrleb, 1st UUll vohl

det- Godallke • daee daa Pa.pa.t ·\Uli 10 v$.e H ffi nloh\ atets und Te>n !Jr

tang dag•'llfsen se1, aufgeganga. El' hat duloh ~atQrleche. Studt.en

dieee Erh:enn1m1o vert1eft und beataettgt getunden. Dennooh hJel\ er ••
damals fuer die Pflich~ etne, Joel.en Ch,-ieten, etch ~e.11,.,11 J.lJia.

3.S

.

In 1\$.elflll Slnnt hat
er in Le1p:a1g mlt EcJk dbputtert, gleiohsei\1g ab•r dlelto..,.~nz

seiner P.eahtfertigungalehrJ in d•r B,b$Up'ung der lrrtiJmafaehJgket,
der Konlil1en lUJd der· So'hrlft Ala der alltinigen .Norm und A~toititae\

36

gegenu.eber der Tradl tion der Auel~ gezQ~.

.

.

Doch al.a. ..r eiab

in 4er iolgeseit immeJ" hdttge.r en ~l'lffen $19«t;eetzt. ~ah, ale

nioht er, eondern ,eine r~rohe die 8-Meinao~t -1t .1h~ auf6ehoben
hatte 6 bat er ntcht ge•oe&•rt, 41• let.de lo.naequ;ens ni~Jt theolo.
ghohea Erkennt~as, zu 1.1.ehen-.. i~dem er den Pap•t alt Autifahrietus

bazeiohn•t un4 ltugnf~, daea ~le Bo•ilohe
Geatalt. uaberhaupt eine Klnhe ge--t

n

~~

'J1

ln S.hrer J•t•lg;n

weri.en daa Rtoht habe.

Gani beeoriara iat es ebezo •t;ne J'rage, clie •on dle11er ZeU ah

Lutbera Denken v.eber die lli'Qhe ,m4 ••lne ent,•p,eo!;lend~ sohrifJ11C)hn.
Ae.usse,un«en be,e.W ~uatt ba.t,. Et let cU.•te·l be li'ft6• ,. d1e 3',o Jahn
apaete, nooh e1maJ. •itle lu.theri,aohe LehN von Ul' JCinhe bat atie'bilcln

-

.- - - - - -

22

und foftl'1lieren hel.ten, naemlf.oh beS.

die, ob WM1

Val"Ull Lu·t be1' a,ioh DOOh

o~'··v. ~ther.

Dle

J'nc• lat

naoh H ·~M1' ~lllllmtkatiOU in

del! Kbohe Jen. Ohrieti eteht. etn.r ~irohe, die nioht mr dS;e 1nnen

OemeinaaWt m1t Ohz'letoq.a becleut•t., 1o~e~ eioh auoh. 1n clff Welt al1

die OemeinaoWt alt ~n Glaeubtgen nalbiert, l.utblr bat .e ll••• lnct1
leidensohaftllob beJab.t&

~•r du hangell'WD l;ehrt • 1st Papst u4 BIOhfolgar Ob.J'iati,
wer •• nicht lehn, iat .TUd8.9 ud Verraetff Obrist!.
:,S
Man &Qllte aiah echon an dieaer Stelle ganz deutl1oh .Da.ahen. vu·

di•••r Antp~h Ili.there, dt111 maeob\igen Pap•tflll uncl. de-t wageb~henen
Macht der Xirohe ges~ebtt 1elb1t und t.'lltdn 41• Xtrobe ·~ · sein,. \e-

deutete. Rin aolcber Anspl"ilah wa.i, ntaht mehr X:,iehnheit. Mut· 'ode11 Ve:r-

antvortung

'TO~

fieinem GWieeen, .'°~!'.I:\ &tn mit J.uroht und Z1 ttel'Jl.

vor Gott. aber mlt Vo.l l~aoht und i'reud1~1t vor der Welt 1Jll Jraaen
Gctttta nb~l~tea Zet~i,.
Vir babeJl mmmehr di,e AuH&f;9D Lut~~• ~e'ber Me ~l'Qhe su unr-

ter~hen, wobe.1 ven1ger o.uf Yol.l•taanM.gblt, al.if aut ell• R~re.u~
'beitu.ng einiger ~tli,.nien tfori. geltg\ • ~ n 8011. Ioh '1Jllllil_,e1'e •ine

Relhe von Aueaagen, c11e die an1tere ManUeatatioa cl.er Xll'Ohe betreffen unter

a.. !itel1 Die Kboh• al• 41•..Saal'Ullg yon Maaohea.

al•

lleilig1r- ffaufe• al• Volk Gott,,.
'It v•las go,t,lob eln lint Ton lieben J~n. waa cU• XiJ"Oh• "'-~
•eaaliob 419· heiligen Glaeu.bigen und 419 Sohaeflein• die L.ltrH

Bt~en Sti•• hoet,1.lt

39

I

.~oh e11nnere hbr an die oben angduahrt·e n Stellen ue'ber clie oomm.nlo. Sie, koenneten noah bellebig v·e niehr.t warden, aber ioh Dlhae an,

da•• der O~ndgedal'lke be.reJt• deutlioh gevorden iata die lirohe i1t
fuer w.ther die Gemtinachatt hr Glaubenden, in 4er doh die Liebe

Chri-s tl (und die Liebe zu OhriBtua), ell• Ven:uencl.igang dee Wort••
( in Zaugnla. Predigt und bru.ederltcher Ytrmahmmg), d.ie Vergebwig d.er

Suenden und der :reehte Oebn.uoh der der Oemeinde ge,;el>eneu foll•

maoht 1u reohter Weiae auawirkt.

Get11e1naohaft d,r Iteillgen, du 1at ein Rauf• oder StuD.Qllui:ig
aolohar Len.ta. die Christen UJ;Ul he1.1 1g atnd, daa heieat ~in
ohriatl icber. und. heilige.r Haufe.
40
Wo Gottea \'fort ts,. da lllUH die 1.tl~e tein, also auoh vo
Taufe und Sakrament aind, da. muaa 6otte1 Volle sein. 41

Bornkamm kommentier.t dieten beruehmten ~ts folge:odeflllaoaens
We.11 ei~h Gott 4m'ch aein Wort • ·in vbklt~a Volk a'Uf lrcle.n
eammeln will, deahal.b iat die K11"0h• nloh.t eine. Sammlung von glaeu.-

bigen ~1nzela1enB0hen, die gew111eft:las1en all• einseln durch
ihren Ola.uben mU Obrist~ verbuiia.en 1lnd. w1e '.Punkte eines
Kreise• duroh Badt,n JQit dam MHt,lpo.nkt·. Sondern de iat · auoh
e·lne Liebeegemeln1ohaft, die alle untere-immder vezlbbd•t, Ja
eine ICrat'.t a.u.e•tnhlt 6. die welt utber den hl'eioh der Chri.a tenhei.t hinaua apuel"balf iet. Wo vi,rkllch Ohtlaten Jind, al•o vo
wirklich Jt1rohe .S .tt, da apuert man .eine ,.,.,.• ., a·t rahlende Iiieb•,
die a.uoh den lU.oh\Chdeten an• Hers l'U.ehi',. Wenn. al10 ln e1uil
Haus cler Oe1wt herzllob.er Liebe uJl4 gegen••itiger Gedul.d lel,t,
venn 'iS.JM,:r 4em andenn !n • ·• r !fol t.tb.·ee und de~ Se,le, hiltt,
Ja. wo ein Meuaoh t~i:r .d ie Les\ aeinet 1'ebe1tia ~ l e \ un4
traeg\, wo lllall aich geme.1n,am troeetet ~ staen:t au Clottea
. Wo.rt, VO Elt,m 1h1'e Kind.er &m,h Wo~ un4 Vo~ild SU GQtte.akinde~ erdeben, vo man doll ne1ieig tu Wo~, und Saknaen\
haell.,- 4a uebera11 l•' X1rohe. Jlep cl.a. "Q.8benll iat Ohrbtu.
Uncl vo Oh~tatu

s..,. t.st die l i ~ ..

42

Dl~ Xll'Ohe let aleo fuer Luther eine Bealitaet.

~

11i'0he--S•1D

ko·n k"tt.s1ert eJoh at~,, !,n ·aeu••rlioh vahnebmbaren, 11.ohtbaren,

wpU1'baren Akttn·, c11, Gimet.n,ahatt

1,, dl• e1nee Iie'l ll•• Und ••int~

Gltiaa.er. Von: dS:•••r Konk:nthelt he•· 1r1Jd ·«en.n· auoh. gegen den J.or- .
w.d der. l>laton1siel'WlC des Xlrohtlqeclankeua 21nll)'nah erbpben:,

Pa. ic.h die Qt.,1etliohe kli"O'h ein geywtlioh voreammlung genenet
het., a:potts.,tu m~:,n, al• wolt 1ah e1n k1:roh baven v1tt plaio eln
statt, die ~ l ' t
UJ1d leet dir cleyn l'Qfal.l so hel'tslich
vol gefallen, ala habnu ee faat vol troffen..
43

w,~.

W1r ve~den dl11en Oe~lqhtap~t

~~1

d.er Betl!QOhttmg cler sweiten Au.-

aagengruppe nloht aus dem Auge ve~lieren 4ue!'fen.
Mit a.r »•seio?!n.ung der Geaeind.e ala Volk
I

a.er

Gl,opb••

QRJt,. und ale

•

'

•

'

Raate

'•

1st gle~ohze~U.g noch etwa.a anderes ala ihre Bea.li taet

und Siohtl>•rkeit auageeae;t, S·i e iat ~ie ,pt.at11ohe Gemeinsch:att 1111t

Ohr1stua.
Daro.uf alletn kommt ea an, das, vii- bit·\en, es moeohten :an, die
Au.gen e.ufgetan werde~ und wir die Xirohe 'Ulll un.e aehen. die AUfflln
dea Glau'ben1 meine leh. 44
.
Ea · iat 4te• Stueok (ich glaube •1ne h.eU1g& ohritstliche lirche)
ebenaovohl ein A~tlkel die ~laubena ala ate &l.l4e"ren. ial'Wll kaDJ1

ate auoh keine VehUJltt; we~ ale gle!ah. 41.le Bl!illen $.Ufse,n,
erkennen•• ,.S1e v.ill nteht •~sehen, 1ondern geglaubt aein,. Olm•
tat aber von elem• dae man nioht aie~\,
45

~ v1e jener Fela. (Ohria~e) una,loh\bO.l' und geiatlioh !at,
a11·a 1n 1m Glauben fa,ebar (aola fl.de pel'Otptiblli•); eo muH

auoh notvendig dl~ K1rohe ohne Suena. unaiohtba.r und ge~•tlioh

aei~, allein iDl Ola'b.l)&n :faaabar-.

J}G1 fl;lktnm (1.lr Jtil'Ohe

46

·

tat also duroh.. ihn ltonkr&th,t.\ -~a ~laht-

barke!t nooh nioht suni.ohend balOhJ"ieben-. · Denn •1• kann dooh ala· ••,

va1 tt• i~ d•n Av.gen und im HeUep1-&i\ Go\~•• la\, mr 4uoh 4e.n Gl..,..
ben geuba~t
.• , ,

'f "

,,

v•l"4en.
•

•

Dalin tut eiQb abtt aofor\' ein R1••

twisohen a.tr·

• • •

·43~ A§p;rt Id. Jd i.11Pt1Abrl111\Q~--. 1'.A. 1, 683 ,it. u.oh
X. Ro~l op •. ·cs.t-. P•
'.Anil.S..
44.- W.A. 6, 131 ..
45• ••A. 63, i~ 111\. "'80h :1.ll1et..o~el. Op •. c,t,. P• 29.
46. 'If.A. 7,. ?lQ mch· R1e,_ioh-el QP• ott .. p·,. ,O .. J.at. J"ue. of ~!tahaaken
op. ed.,. P• 10?.

m.-

"aeuase:ren" uncl der · "v1m1S.o1-&n'* Xi1'0he ttat,

·•ln• Untet..•ohe141mg,

die in nenverooh1edenaten Variationen geracl.e unter Berutung au:f
Lu.ther immer ,11eder .gemacht vo:rden ht. Rat Lut~er 41eten. Zvie~alt
geaehen und w1e hat er s1oh da• Verhaeitma geclaahU

I,,v.the: umeohreib.t d-iete . Se1te der Xbche u trei'f
. endewn. m1t
.
dem Ausd.ru.alc

.ISW!.·~.

'91£9iPtD&l,it
.
'

oder auoh 11 ge1etl1oh", an

eine-r Reihe von Ste:l.len mit dem Ausdro.c,k "unsiohtlioh11 • Von vorn,.
heroin koennen wb etne Mi.Hdeut,:mg abweiten. Bach dttm Vo:rhel'geeagten
iat ea deutlich, daas diese Prudik:ate nidht gegen die S1o\ltba!'keit
und Erfahrba1keH der Kircb.e au,geap1elt werd.en koennen. Dflnn die
Kirohe i&t fuer Luther ger$de ala die konkret-e.rfahr'baN eine Glau'benegroeHe in dem Sinne-, data thr Weaen und 1hr jelg• nu.r dmn in
der Gemeinsohaft 4er Glaubenden S.\ehenden alol'J. otfenbal't. Deahalb

aprioht Luther

90

gem "fon der Ohriatenheit, d-i e Sohar d~rer, die aue

allen moe,~liohen weltlichen Geme1nachaf'ten su~ Gemein.acba.ft unter

47

dem Kreus C~sti a.uage!J()nde·r t aind.• · LutheJ.' ba\ die dandt ge.e tellte

irage wohl geaehen UJ),d doh uebeiJ.' die becht,e g,ttal t der Xll'Che aue.geepi"oohent

Dle Kirehe JDUH ~ der Wel,t •raaheinen, ab•l' .ale !tann

JIU1'

eJ1-

1obe'1nen ln einer V e ~ (l,ana), ·• lne~ P•rtdn, eULeit U.huellUDC, einer 80,bale ~d lr-geil.4ebem neS.4, daai\ ·lll8A si•

c1a,.

r1n bQeren., ,en.en, taiaa•·n kann; andern1e koennte de. n1emale
ge.funden we.rd.en.,.. Aber a,o.loh e Vermwgen aind ein - - · · ein
tm oeffentlichen oder haeutllqhen Leben s,ehender (Polltloua,
·
domeaticua). Jo~•• Petw.a, t:,uth.er., Amadol1 uav. • Rehl-end
dooh keiner Toll ihnen c11e Ittrche dar1tellt. ••lobe weder Mann · ·
noch W
.eib., wJd,er Jude ~«;h Gritohe i1t, aon4ern allein Ohriab8.

118

Aus dam Zttat erhellt, daH -ron 4er ttrche ml" ii,. cler \!e-he

genproohen ve~den Itann, in der a1e aelbat al1 •1ne· Ver1ammlung Gottea
1n Ohrlstus am Ile11ogeachehen teilnimmt.

Die '1,'emini eicht'bar-uns1chtbar a-ind deahalb, vie au, der bil'b,erigert Urttersm.chu.ng hervofgeht, dem S&ohTerhalt ina.daequat. Aber de
dnd 1n UM&·l'9X' heutigen Situ.-9.tion ntoht m1i" inadaequat, sonden

hoeohat miaaverataenclliah. Dem modernen Menacheit aaaodieren 1ich
naemlich dem Begriff der Unalohtbarkeit aotort eine

cans• Beih•

~

derer Degriftiu trnw.irkHohkeit, Phantaeie, 14-e, Ge•taltloaigkett.
Dais d.les f''U.e·r Lu.the,r nioht de.r Ja.ll var• l•hrt ein :Blick in ·a en
ligioesen Vol..lcsglauben seiner Zeit. ltnmerhtn mueese.n

wu

re-

a.uo.h vor

dem entge6engeeetzten Extrem wa-rnen. ~1ne llrchlt die ,toh nuP ale
siohtbB:l'e versteht, 41e diesen ihren sichfba~en Tatbeataftdml\ 1.hrea

Weaen gleioh~etst, let jedentalle nlcht m$hr lutheritch. De.nn Yon den
Grundlagen lutherisoher Theolog1e, der Rechttertlgu.ng

d~a SUende;ra

sola fide und der Soter.iologie al.a deit Mitte theolog1oehen D~ena

1at dies ntch\ moegl!cb.

!J-9

Zur Zusammenfaeau.ng cUesee Pars.graphen sf,Ue,e ioh !a·r 1 ltolll
Sein (ec.tuthe.ri) :BegrUf de~ un•ichtb&Nn Xii-ohe w?l u1obt e1n
in die 1,uft gea,ichnttea Bild, noch a,ich dasu bee.timmt. di• dchtbare IC1rahe zu eptengen, sondern e1ne beret ta bet1tehende ·, ~
l1ohke1t.. <U,e er o.1.1 gegenwaertig f'Wlhlte, •1uen lfaea\ab, den •r
der 1hn umlWgenden Klrohe mm 'forhlelt, a 1hr nr r1ohtigen SelbatbetJrteilung .:u verhftlf en.. So

49.. Wenn v1r die Kirohe 111 Ob1gen ale 1.teal.-ge-latig be~hriebeJl haV<»,:t;.,
ao moeqhten wt, da"1:lrch nach~ckllah die· Auftauung •on .-,ei X~Nhen ode.r

von wei ltreieen f.nne.r halb der Xi~he • a.er •1aaen•irche1 und der •olaubeneki~oM" .IUl"lleokgewieae~ babn• Wenn Luther Y.on d.e~ ~boh• apJ"1oh\, ao hat
•r •t•ta d1e. . . . . . real-gebUge gl'Oeaae 1m .AU&•• M,a.W. Au-.~ unu U.
K1rohe k-oennen nioht ala ob·.1~1T•1&0h1.iohe ln 4er D1atau eiJ19a lletnobtenden, sond,rn m ·r voa Standpunkt des Glaubent-d.h.t,n der XiroM- ~a.Jt
des Unglaubens,-d~~,von .~Herbalb der Xil'Ohe gen.oh~ verd.en. l)ienn letateren aprtoh, ~\~er eber naahdrueoklioh die Moegllahlc•lt einea W1••••• ·
und ieratehena 1'0n 4.ell waa ltroh• ht• ab•

.,

. ·.· ,'

Seine Lehre 'Yon d.er undchtba.ren Xbohe bat Luther in dieaen
Jahren des Kampfel vobl eoh&ertel' auasu.dfteoken gelernt. aber
sa-0hlich nicht fortgebildet. Denn eie war fertig, aeitdem er ale
zuent entworten ha\te. So vie.derholt er Jetst imr vo.r der gro._
sen 0~£entl1ohke$t seine alten Se.etse,
die ¥8hre KS.robe die
Oe11le1nechaft der innerlloh ml t Ohrhma Verbundenen ael. Sie wbd
gegru.endet durah dt\a Hort und iat ueberall da, wo Gottea Woitt Tei'lcttendigt tdrd11 Ste iet elne Ge11einebaft der lla1l1gen. nioht al1
ob ihre Giieder <las lloechete sohon erreicht ha.etten, aondern veil
Ohrlotus, 1hr Hau!;r,t. aie etetlg dUroh Gerioht ttnd ~oat aelnes Wortes, du.rch !rau.z und. Leiden zu dieaem Z1el emporfuehrt. S1e 18t not...
vendig unalc,btbar, well innerlioh und geiatlioh, aber doch eine
w1rkl1cshe Gi,meinsohaft. Denn Jed.er Ein1alne weiaa aioh getragen
von der Gemeinachatt darer, mit d.enen er durch Olaub~~ Ge'bet um.
Liebe in ununterbrochenem Verkehr ateht. 51

cia••

,-ar Ml>en hi.er noeh lro.rz ueber die

?9,11,

die e.eusseren Ze!.ohen der

Kirche zu spreohen. A'QCh hier mus& imerst daa Mlasverataendnia abge-

w1eaen werden, ala gehoerten d1eae npty dem. we1teren Kreie der M1t,.
glieder an. Dte.s 1st nioht de:r Fall. Denn wenn Luther davon oprtcht,

daas alle geistlichen Gueter der 0..•1Dde g~geben sind, ao vertteht e~
die Oemeinde eben in dem oben Qha.rakterisierten Sinne a.ls die Geneinde
der Glauben4en. Allerdings hat der Glaeub1ge 41• laehigkei.t, l'.1roha
an bestim!nten Merkmalen zu. e.rkennen und tie Ton anderen religiqeaen

Geme1nschaften. die B1cht-Xii!ohen sind,

~

u.nte~achtidan..

Solche Mer1aA&le 4er Jtirohe a~nd zue-ret das Bvaneeliu selbat. lie

1st der Ki:che gegeben, ja ~• 1st die dte Kirohe begro.endeilde W11klioh-keit Gotte,. l)eahalb ka.im Luther ae.gena.

tch aetse wider aller Vaetet Sprueche, wider a.l.le E,:igel, Menaohen.

•teh•

T~el Kunst und ~ort die Soll.rift und. dat EYangelium •••!i•
1oh, hie trotse loh, h.l • atoliiel'e tQh und; ~ ;. Got\ea Wort le\

mlr ueber al.lea• go,ettliohe UaJe&taet a\eht l>ei air; dal'Qll geb~·
ioh nieht ein Hau a.araut • ftnn taueen4 A~8'1=1, tauHnd He~
Hnkboben v14er. miOh waettn, Wlcl lch bin gewiH, dan die ,:ech,aX1Nhe at t mlr haelt an Gott,s \-tori un.d lae•Dt lte1'lsen-Kircben au
Menaohe•ott ~en,, 52 .

Abe, ~hon tn (\en !'he,• •n 't'On

lSl? bi.He l,utb:•" beha'cpte,,

daas ?>vangellum und Sohlue.-aelgeva1, zuaamentallen. Un4. die Sohlue..-

atlg.,,alt hatte er wes.t,r in den ReaQluUonen ala eln cler Gell•inde
und dem ~n. der Ge-imeind• •tehenden GlMUbigen geg•b•n..• .Aat b'eseioh-

net. In dc,r "Kurz,nL Jo•" von 1S20 aagt er folgeriohttg:

l<th gl:.\u"be ~ d.at·S· da ae1 tn d41tsalben G•1aein un.d
VerB~bung de·r S11~nd.
SJ

a.onst ntrcend

Und en rmdezier Stelle~
'

Ohne de:t1 Be11igen Geist keine X1~he• ohne cUe 1'11'Che keine

Vereebun~ 4e~·Su,&n:den.

54

Auch dle Sakr-.ent• hat Luther in cUeaem Stnne -rentandelt. Ir

'· .
e:9rioht von der Taute al-s

a. Sakrament •

duMh daa dae

nna. tn di.e

oommu.nio o.ut.gen~Jme~ ·~rd.. ilr epdoht ,,om Abe~l als dam ~n.-

ment 4er Liebe. daa di, Gemeiniohatt de• l.e11>ea O~iat1 atael.'kt
f estigt... Aber in al,.1 · cll,eoen ~aellen sim &!ch ~h Ueee

JJQtu

~ -

ala

eine d,m Glu.uben -aiohtba:re, t •u er den thJ«lauben min,d.ent1ten• swe1dft.

t1ge, tni1uwenta.endl.tohe· WirkUchkeit .t•~ht.

Daas

dh

S~ente

'-

ab er
ha\ -,e1-n tiefen UDd
. in. cl.le Gemelude hlx,.ti1ngett•l1 t wetden,
.
wiohtigen (lrund. darin, dase eh a.em etnselne_n Gl.Mubi&eil die V.ergebung
..
d.er Sua:nden und dis in Ohr1stuB :tuet !hn g&SCh'Eth9J:L~ re!'9oelunmg n_-

spnohell, ~ondern de.es s·t e ~ gen\d.e di!Ld\\troh ~:r die ande~, dle

H~er B1lfe: J3ed'Uerf.9~$.l\ l,,efr~iens
wann

an a.1ao uu

SaJaam,nt ·ge.no,ee:n ·liaat

oae·l" ·m.eaeen w111.,•.

sc· musst du wJaderuni mltt~ge~ cle~ ~ei!lde U.~11••• IJa. 11111••
nu del:n ·Her,s ·eioh ·1.n die Lle1> el'ge1Hm und ).ernen, vie di~ Sakr8Jlie.nt ·e1n:S.~ ~ t der Lieb eei, '1J).4 wS.e .4i1". L~eb un.d kietaal
ge-scheben, vied&~ Lieb und Beiata:Dd er_
s~1gt1_l .~~r,1 aw. in ••Sun
Dllen't,i&'-Xlw .
• • •; ~· .• ~.

• .•.. ? .

7 :

!•t•: .

SS

Ganz a.maelben Dienat an den ,Bl'tteclam dlent 1".Mh Inthera V~~taend-

ns., auob. die Gevait des Strafent und dea lll:cht,ne in der ·Geilieinde.
Das lat wohl ,fflhr, vo de!' :S~ zieoht und •erdient billig
gefaellt wird, da iat ·~· e1n Zt1ahen, Vel'lll&hnung UJJd. Strate,
daran der Verbannte el"kennen ~oll, d&.ae er eelber seine Seele
duroh Missete.t und Su.end.en 4ft Teufel ue'bergeben babe, eich
bera.ub·t der G8Flle-i~•cb.a .ft &l.ler Heiligen mit Ohrle·to. Denn
eolohen ~ntta,~lioh~ Soh&den will die Mutter, die heJlige Xlroha,
ihreJJl l$.e'be1.1 Sohn e..'lzeigen durch die Strafe de! Bannes und Um
dami t wieder vom Teufel '2'11 Gott bringen.
.56
·

Wir e.t ellen also f Ht~ dats naoh Luther die Kirabe an beat1mmt~n
aeuse.eren Merkmalen erke.mit verde. kann.

»~••• Zeiohen aintl na•rlioh

siohtbar. Deahalb halte 1.oh E. B.1eteoheta AUefuahl'llllg8n ueber die \'1n...
111ohtbarke1t der Gnadenmittel tuer verfehlt.

57

Oewita kann KlMhe auoh

von den Unglaeublge.n ge11ehen, gehoert und. ,erfah.Nn warden. Aber ebenao
gev1ea kann aie dooh eret ••r•tanden werden. von dell. def in d.er O.-m1ohatt d.er Heiligen mlt dem Bel'rn Ohr1stut dr$;netebt uDd. la Glauben
'

den llamen dee lle11rn und Ra.uptee bekennt.

Die KS.robe gehoert tuer Luther m1t hine1n in 4tn geilspl311 Gott~a.
Ste iat die Behar del'ir-; die Seinen 1b.lf' gehoett,tm O~ubetn gee.n~r.-

tet

hab9!l und in der Kraft die,~•

Glaub~n~ in Wo~t uni ~~ent •

in der bruede.rliahen .Ermahnung und Trc:>eat,mg und in der co!lmtl.!11o
der Liebe leben,

Sie lat elne Vel'tromDlUn«& nla aolohe iat eie va.hl'-

nehmbar und deJ!l Urteil def ~•lt au1g11ii•tert. Sie tet die Ver181111lltme
der dus-oh Got\ begne.digten Sa.eederl .e.1• oolobe· ht oie d,e.n Au«en dell

56. 1f.A. 6. 66 naoh Altfiau.• op.cit. :p• . ?4f •
.57• ct. S-.Biot.1 che1 ,op. cit. In setn•f Deu~ d.er .G~miittel
10heint 'ti• von L Sohm;~eeinflueat.; .41eter var belca='l~ch 111t etl'lner
!'hese von der atre1;1g geiatt., su ver8'e,nc11n XbllQhe auf \~iderdand g~
ato•aen. i. ve:r.BUQbt auanglet.ohen• folgt aber in telner Deuu.ng Ul'
Sakl'amente und du "~endliohen Worte1" be1 tu\het ~h 8obm, .. WII Saha,den. Ae~ Da;ratellung aeiner eigentll~•u

fll•••·

\

Welt verborgm, aolange ale JiOOh aut der Wandenohatt, aolange e!e
nooh

m oa, taqta iet.
Ea dnd nioht swei K~l"OhQ, Ton 4enen Luther sprt.obt, aonden

es 1st die elne heilige 1CS,rch•• dle

.la der Welt ht, abar ntoht in

der Walt aufgeht, weS.l aie n1oht XQA der Welt ht.
Ich glaub• daes da 8'i aut Erden, eovalt c1S.e Welt lat, nit mehr
denn etne he1Uge• gemetne, chr1atl1ohe ICirohe, w,slohe nioht1

anders ht denn die Gemeine oder Sommlung der- &1115.gen, cler t ~
men, glaeubigen ltensohen aut Etcl.en, velche durch denaelben. hei1i_.
gen Geist Tersammelt, erhaltanund regiert wS.~d. S8

Ea aind aber auch nioht zve1 -ver•eahieden groeae Xntiee in dieser

einen Kirohe, der der Nam.eneohristen und der der wS.rkliohen Ohrbten.
Sondern die ersteren haben keine Galet.naohaft alt a.er Xlrohe, aolange
eie dieae Gemeinsohatt n\cht 1m Glauben mittragen. Zirche kann ala

eggle1i1

~

nioht mehr Kirahe ae1n. let 11e aber X~rchft, ao kann

auf :i!"lrden keine engere

uil,d t&etere

Gem61X110hatt mehr gedaoht we;rden.

Sie ht
die goettliche, die himmlhohe. die allereulete :Stuclel'ao)latt,
die Geme1nechatt aller Heil1gen, in der wir alleaomt Bruede~
und Schveate»n ae.l u, so nah, dast nlmmer mehr lcein. ~ e r mehr
mag erda.oht werde?J,. Denn da S.1t ein Taut. et.n Ohr1stue, ein. S&krament, ein Sp•ie• ein ETangeU,um, ,1.n G-laub, e1n Geist, ein
geiatlioher Koet"Pitr und ein Jeg11oher dee anderen Gliedm&H. lain
and.er Brud•r•ohatt iet so tief und eo nab. 59
Dia Kii,ohe iat aber ·suer1t und suletst die Xil'Che Gotte11, d.h.

60

aie kann au.1 eodologhohen Xategorien ebenaovenlg vle aua reU.-gioeaen
Teratanden warden. Ea ist~,und bleibt eine X:1robe cl.ea Wort••• Dae ht

und bleibt ihre Gabe und Aufgabe.

SB. W.A. ?. 219. sit. naoh Althau1, op. at,. P• SS•
59. W.A. a. ?S6
na.oh Althat7.1 op.4lt. p.!14
60. Ju.er d'i eaen nooh ve1tTerbret.teten Yernoh der Def1111Uon -.:on
Kirche ot. Sohl•iermaoher, Ju. s,l)ti•U~W Glaube, pa~. 115' l)le chrtet.
liohe Kil'O·h • bl]4t\ alall dUQh 4a• Zuermntnten 4.tr einselnen Wieder,:..
b~renen au etnem geoltn•ten. Aufet,nandervlrken UDd R1te1luulclel'Wirken.
.
lU.aht 10 be,._ Luther& Beohtfe~Ugung und X1rob• koen.nen nloht in awl Hi~
11ch e i ~ r folgende Alne serie«t werden.

.1,~

•

•

DJ• K1rche varcl geboren.• .•ne.ehrt •. e1hallen,. ersogen, geha-rnisoht allein durcha Uort •••Da• tat ailetn der Sohat•• a.11 un•
Ohriatua gegeben hat. Babeil vtr ~n, 10 11nd wS.1" reohte Ob.riat•n,.
die rechte ohriatliohe lCbohe. Wo aber daa n1obt 1.a·t , 4a 11t auch
d1e chr1etl1ohe K1rqhe niobt.
61
.
liur· we11 aa of(enl)ar

1-a,. nur ve1l hier Ohr1etua d~h daa

aeuaeerliche Wort und Sakram~t hanclelt, viaaen vtr. daH
noch nioht offenbar 1at in He:rrllohkett.. 62.
·

11

W1r muessen nooh eine Linie aues~eben, d1e nacb 4am Voran«9.gangenen aohon d.euUich geword.en tat. lila 1st db St-ell'Ullg d.. • Pl'ieaten·
und dee geletltohen Amtes in der lC:1rahe. E·e lat klar, da.11 aeine Stel...

lurig nicht mehr ueber 4er Oemeinde od.er au11erhalb 1hrer, aond:en

'Dill'

i~er Gemeinde und von der Ge1ne1nde her gedaoht werden kann. Von einem

Qharg.qtar iAO,el\}11\1

kann nach tutheJ'8 tehre TOm allgemeinen Priester,,.

tWD nicht mehr clie Rede ee.Sn.
Dae 1st d.&a, daau wir alle Prteater und Xo911lge ~elncl, da,a vir
Ohriaten eelbat einen ·tu,r den an.dern fuer Gott tNten mag und
einen eignen Glauben .erbi.t ten. Al~. wenn 1ch nun dehe, daH d1l
nicht den Glauben hatt oder einen 1chwaohen Glauben, gehe ioh h1n
und bitte Oot-t , data er dii' wolle. einen atarken Glau'ben geben.
nicht meinen Gla$en, me1ne We•, tondern .elgnen Glauben,. etcne
Werle,
Ohr:iatue alle aeine WfZ'k und Sel~eU Um gebe durch
eeinen Glauben., vie er une dxirch untsern Glinbea geben ~at.
63

da••

Wie 1st a'b~r de.nn in der Gemeinde der Gleidhbt,reohtlgt_e n· ein

besonderer Stand dee Priester, ~eberhaUl)t noah aoegliohunclnoetig?
Lu.ther cmtvortet., I10etig um der Orclmln.g rillen. aoeglloh l:a cler B'alttl!ig

des Dienent.
Und eben dal'am, u•s aie alle Gtvalt

1st eine Or4mm·t

111

unci Macht ha'ben au pl'edi&en.

haiten 4r·onnoeten..

64-

..

61. W.A. 9, S61 naob '!14ihaoke~, op. ~it" P• _114.. ·!
~2. 18.. Sohlint,. J2b ·a,s,1,gc&., .·• iVll•tl"2bM B•l1ootn111@rUl11,
P• 31:>l.
.
.··
.
6,. v.;4,. 10, XIl•· ,oa naoh Alt~• op.• ot.i. P•' 31.
64. w.A. 8· oi\ •. ~ O.le••n,. lU, ii• 21. ·

Dftab ao11, ein prlea\1r ata.114 nit anun eei-n 1n 481' Ohnaten.he1t, dan ala ein amp~& well er am urpt let, geht
TOl'I.
wo ·elu' abge1tt11t • 1st ehr ein bavr ·~M•r l>urg•r vie ~• and.em. 6.S

e,

CIUJll
H7Jl

anaern.

ve1l aber Ohnatlloh

c••Jn8

on goUle

WQnt

nicht

,on nooh kan, f olget a.us vori«em 11:~k gemg, dae aie

denooh J& lerer und P.r ediger ba'ben mu.seen, Me da1 wort tN7ben.
Unc1 weyl 1n dieser TerdAmpteu letsten \1e7' (aloa) Bi•chott und

cl.as fal~h ge7stlich ~egiment aoloh• lerer nioht aind noch teJU
Wollen und gott nicht tsu verauohen 1at, dAa er Tom hlzel new
p.rediger sen.de• 11.lUHen ~ir una nach der eohrUft hal \en und unt
selb berut•~ ~d eetzen die S.enigen~ ao man. gezohiokt d&tm findel
und die gott .m it verstand erleucht Wld mi t gaben datzu gets1ert
bat\.
66 '
.
Der Oemeinde 11egt alao nloht

Beoht., aondern aogar die

tm.r daa

Pfl1oht ob. 1hren Precllger zu bel'\lten ala 4en, der in 1hrer Kitt• den
Dienst vereehen eoll.
Durch dlesen Rut uebertraegt
41• Gem$1D4e 1hm
.
.
.

.

aber nioht gle1oh~eit1g Uire Verantvortung• •o~rn bebaelt aelbat
daa Waeoht~ram11 uebel' d$e Peraon ~cl Lehn de• Paaton.. Sle kann un4
~

muaa ihn alao a'baetsen. wenn

.

t·

ff

ae1ne Aufgeb,en n~ht· 11ehr ertu.ellt&,

Wyr olle mit elem ga.ntzen Hauffen •qn prle'.• ,•i·, on dee Bi110hoff1
veyhen, aber dul'Oh dat we1hen verden ,rir d.e~~and.em kneoht,
dienet und amptleut, dle do JllU&9D· abge••tst.' ¥4\, we.nclelt verden. Ill
. '·•.,.

Dae Amt iat

da"
'

4$• Dlenen1 ,md dle suu•ed~J.1:._~•
.&mtes iat die
.

dee Glaubena, von der Luther

oft geaptoehen hait~'.. ~~ Gabe bedea.tet

10

Geaohenk• das ma.r im Dienst reoht genuts-t

,~,

ven•~. kadp~\ -~e.een DS.en1t

e1"Wal'tet Luther abe.r van allen Ohriaten. 4en luen~~ i~ ·~ hl al• den
. . \,. i .
armen teuten. :oars.n erweiat doh ebtll 1hN ooatins.0:'I.' • I
.
. '
Xirohe
und. Amt& iuer Luther 1st ••
~
gevl•••
.
,
.
. \., ;~

l· ·· ·

•ln• ~·

··i\t•t

dais. v,r ilmer verateht, waa XS.robe l•t, auoh ·Wl~•4f\~rc1; - · •• ~

\

die _Cmade und
•

~

t~• ..~ t
'

I

dleaee "81.ea 1lL

~I'

11~-~~ 1•t · ·\,
t·

•

•

•

\

~

. 65; VJ.. ~. i.os. dt. n.aoh J:{c,11, op. o~,. p~ -~~- ·J;
66.

1 Da•a

qn ohrlatlioba ve~am~un« .·~ ,•

P• :~: w.A. ? ,

'6:,:,

"·f• 11\ \~

•i~ iaoh B.oi1~ OP• . olt. p.:.
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A. Dle hlstorieohe Situation bis

su. Stephane Jall

ln.da vlr una 4eii ~tereuohung Ton o..r.W.Walthera K1roh~,gr1tf zuwenden·, me11en wlr dae Them& ne1'1t Ton Ter~ied.emn

s,1 ten

beg-renze.nEe. llanclel.\
atah bier
um
einen bew.aa\ lutherhohtn X1.l'Ohen,:_
.
. -~
.
.
'

begr1ff. Aber eahon die- Ta1aaohe, daH Walther d.Nlhundert /ahre nach
Luther dieaen Veram.oh, ~tel'Jliinmt, maoht •• dea.tlich, ••• hieriu nlcht

an Luther aelbat, •ondern an die. lutherlaoha Sahultheologi~- angeknuept.t
wt:rd. In d1eaer hatte aber tu.there Denkeu ueber. cUe Jtil'Ohe,

du,

vie

wir im Vorauegehen4en g9seigt hal>en. eahr Te1'eoh1edene 'mld untei,einender konlturrierende Momente aufweiat, e1ne 11p,,ttlaahe Auspraegung erhal,.

ten. Ea iat hier nicmt a.er Ort, die- Elntluease naehe1' n unterauohen.

Ervaehnt ae1 nur d1ee, daH die Xonteeeioutormeln aohon eine Verkur-

sun« aufv~iaen. Melanobthon. der 4ie Loc,1

uncl clle Qgpf•llill

AVP•W.e

schreibt, hat die Tiefe dee lutherlichen lleahtfertigw)gageclanlten• nie

erreicht. l3e1 aeb.a l3emueben. tuth•i-• 4UH&gen n B7etematbieten
lmd eo den kiiichltohen .Mlfgaben anSJll)&Hen, hat

er -beVU11at- ode; un-

bewuaa.t- humaniatbohe ~clanken eiisgetragen unc1 c1am1, Anlaaa n:. einer
gevbaen Einaei t1gke1 t der 1..unagen 1111 Conoord.1.en'buoh gegeben. Der Xirch-.ngedanke Luther• var. vie wi:r eagten • .D.UJ' Yon aeiman theologhahen
Vorauasetzungen her su ••r•tehen. So verd.en vir die Auaeacen 11' cl,n.

I /

lonteaaionaaohriften n1.oht eo ipto mi\ den lnten\ionen Luther• gleiohaetsen duerten.
Aber auoh die XS.rohenlehN der pro\ea,aatiaohen Onhodoxie ha\\e
1.m Lnute der Geaoh1ohte etne nioht unbeaohtliohe '!n,w1eklung durohge-

macht. Dae nimm\ denjenl_gen nioht wunder, der aioh vergegenwaertigt,
daaa di- lutherische ll'heologie Tom Ende dee 16. Jabrb.underta duroh den
30-Jaehrigen ~S.eg, duroh Ba.Uonaliuau1 und .Auflclae~, ~voh Pietllma.~ und. Ideali8111le ihren Weg geauoht un4 auf die Jeve111'•n Yragen der

Zei\ hat antworten mueaaen. Dabe1 haben
•1.oh. nioht nur die. theologt.
.
sohen Fragestellwi«en 1"on lS80• 10114.ern auch dle Sohv•l"pUnkt.e dogma..
tisoher Arbei\, teils in der Verteidigu.ng dee uebel'koanenen Gute•,
teile in der Akkommodieru.ng sur Geiateageaoh1chte ver90hoben.
Zwar hat die genuin lutherische Theolog1e su allen Zeit·en Ter-

auoht, die Reohtfertigu.ngelehre ale die 99d,j,tig J1u. SJaA. am. theolog1~cher Arbeit testzuhalten und hat daa auoh alt beaah,enaverter Zae-

h1gke1t allen Aufloeaungsverauohen gegenueber Termooht. Aber d1eaer
Ertolg g1ng dooh 1wa Teil aut Ko~,n der weniger Ton tontroveraen l»e-

dr.ohten Artikel, tu d.enen wlr a.uoh den ueber die Xirohe 1aehlen mueann.
Ala eln Dritte1 muss die .\u~ge•taltunc erwaehnt verden, die di•
lutherieohe Klrohenlehre 1m Lande1ki:rohentum gefunden hatte. ~n kiann
d1eee E:ntwiokbDg begra.-eHen oc\er 'bed.auern und hat dae auoh na.oh belden
Se1ten h1n auaglebig
getan.
.

Man

kami
tie aber keineefalb rueokgae11gig
.

maohen our, waa gefaehrlioher iat, ueberHh~n~ Denn dUl'Oh d~e Terbin-

dung der K1rohe mt\ clea landeaherrliohen :Regimen\ varen Jener nioh\ muo
Orensenund Sohranken ge1etst, eondern ••

var gle1ohse1t1g die

S'Cllta~

a.a 1C1roh8D11;84anlt•n• gefaehrdet,- eine ~t,aohe. die man lioh heute 1n

Dnt1chla.nd aehr 4eutl1oh 1'or Auge 1'uehnn. tann.

Wal\her war al• lutber11aher Theologe dUl'Oh die theologiaahen

Sohulen aelner Zelt gegangen. Er hatte also gelernt, in thren lalegorien ue'ber die 1C1rohe n denken. Bald naoh ..1ner .Am:,mt\ 1n Aael".o.

muHte er aber ertah.Jten. cla11 dlete in der Praxle vel'eacten, tobal4
da.• politiaohe Syetem, 4em •le ve»battet varen, fehUe. Wai.there Ver-

dienat 1st••, 1n dleeer S1tWlit1on nioh\ mu, eine Loeaung erre1cht su
b,aben, aond.ern den lutheriechen IC1rohenbegrUf gans nn dul'Oh4aoht,

&Di

Luthera eigenen Sohriften, eoweit tie :lJua sugaeDC,lioh varen, k:S'-ltieah
gepruettl, an den Sohriften

a,:r orthocioxtn

Dogmat$ker i:md den Bekenntnie-

een beetaetlgt gefunden und in a.er Prax1a gans konaeqUent durehgetuahrt

zu haben.

Wir werden al10

~

lolgetlden die Ton Walther getane Arbelt ntoht

wlederholen oder mtt ci.n Er.gebnhten der nn•Nn LutherfoNahung TeJgleiohen. \fir aetzenT1elllfehl' Toraua. daaa luthei'hohe Theologle mir

dann 1m Geiete Martin L'o.thert getri•'ben v1rc1. wenn Ille dat rechte
·'

i1ort tuer ihre Z.e it fin4et

,mc1

in del' GevS.11heit d•• Glaubena aue~rlohl.

0.1.W.Valther· ha.t d1e1e1 lloJ"t tuer tel• Z•it getunden. W
1e s·tch seine

Wiederentdeokung des lutherhcben K1J'Qhenbegritfa 1m einselnen 'i'ollso-

gen hat, aoll hier e%pli1iert ve~den•. 1

ta Oktober 1~,S y•~lle11en di• Auaw&nd.erer unter

J'uehJ',lng

von

Martin Stephan mU den Paaton·n Jt91l. 'Buerger·, 0.1.valthel!, o.1.w.wa1...

ther. Loeb•r• 8 :he41gt~t1lc~n.dida\eD1 1 Sohull•hrer, 1 ~hulamt*8.Ddt.cla1. of. 91. lnplder., Ytlfsh:U .ll1l la 2m.anlA, P• 4'11 .Owing to olr- .
ou:aatanoe• 'b'70nd h18 oontrol, Luther oO'Cll4 not tul~ e•i41r out hl• l4aal
ot ooaple\e . . .ra,lon of o·h Uoh ad et-'9&· U • • oullled out b1 Walther,
· ·oarr1ed out 1n 'D1'1Dc1ple and al10 ID praoti••• !ere, too• the diloS.pl•
d1d create·.- work than hi.1 matter.

~ell, l Sohullehrer, 3 So1mlaa,mn414alen ua4 ,ha ?So helen ~"
taeoha1sche Helaat, u

lhre.11 lutherhohen Ol•b•n tr9'1bleiben su

koennen. 2
Viele VorbereltUJJgen und Xaearpte waten dieaea Jlntechluee vor-

de, die Terlaeeene und Yerfol.gte Gelle1n4e Oott•• 1nm1 tten 4er Wa.ea,e

des UnioniSIJU.•, BaUonallen• 'tmd del"(,.,,.,~nditter•n• su aeiu, nooh Teratael'kt. In. den Protokollen su den. \'o:rYeJ'ha.n4].ugen. tir Rebe begeg-

n.en vir !mmer v1eder 4teaer Autfaeeunc. Jiaes dieser Ak,en aei hier
mUgete1lt:
....
P. (Paetor S\eph;an) ht von der Bo\wencll&keU."d~a,.Aue~H
.
eohon eel t Jahren so feat uebeneuct, daH ai' prnich\a fuer aaa
laengere Zuro.eokbleiben getan ha'bea WUl'cle, veDD Gottea Wort :a.ioht
seigte, daH ~f11 dae wioli\1.get·e an ein Baal' geblUlden vei• und
daraut meaee geaohtet werden•••M. (Ka.l'baob)a Jach -4 enelben Analog1e, nach de.r man bieher aliee gel~ habe, um die X1rQhe zu
erhalten, meeae 1IIQ nun all•• tu.- 'dnl eie h1nautsubr1n&e1i.
Mit laengerein Anetancle ·w urd• aan wohl Gott verauohen. Stuebel
entgegneta P. ha~e oft::~ -~ •. Gott verde doch no~h Bahn maahen
und einan Wee setc•n· D&.nut' entgecu, Mal'bachi M1t Vor'bereitunc
1st immer nooh z,.ioht1 Terdorb·etL. Denn zeig\ Gott inswisahen dnen
anderen Weg, ao gehta allerdir-.ga danaoh. Jetst aagt P.·, d.a1 w~
ten aei nur Zei tTe.rluet·. Waa · tteht 1hr bier meaalc1. Geht ..h1n
in den ife1nberg. Ent1cheldun,; der J3ehoerde koat vielleicht gar..
nicht oder doch au apaet. Wird daa ietponaua erat abgewartet, eo
bt •• dazm su spa.et sum Handeln.
3

Die Ueberseuiung,: die. Tei'folgte Gelleiade Gottee iu aein, ko•t

aovohl in clan auaeerordantliohen An1tre~en bei der Vorberaittu:ig die-

sea aehvier~en U!lternebmen1 1 ala auoh in !•n PHCligten, Pl'Otokollen.

und Sohritten it111Der w1•4er sum Auedra.ak. So •act der TS.tel su 4en. fue~
dla Sohiffareiae ge41ohteten Lledel'lll

-~1 •

lmlanten. Li•«-~ at c1ea M. . . .elu klehe Jein-..r na g•ia'l.lohen. Sahtttffonat del' 1111··1.hna allerhetUc1ten Glaubens
villen mit dell trev.en Ineohte Oottea UJMl z«ic-n der Wahrheit

Martin Siepban, au• Sa4haen uoh Ala•l'U:a tllehnun apoat.oliaahlutherioohen Gemeim•, den 31. Oktob•r 18,S.
4
W1r wlss.n heute., daat die iheolog1aoh, uDd kbohl1ohe SlwaUon
in Saohaen nur e1nea der Motb'e war, aua denen die ,.,IIV&D4el'IIDC
uter• >
nommen wurde. V1elmehr hat Stephan •• ••retaJklen, Hh.e AnbMtn,rer. mer
mehr unter se1nen Einfluaa r:u. bringen und ae1nen eigenen Wueneohen will•
faehr1g zu ma.ohen. Dabe1 apielen auf ae1ner ScUe ein ,m«eheu.na Gelnngebeduerfni.e und oharakterl1ob.e Sahvaeoha, ~ie au. aelner eohveren

Jugend her verstaendl1oh a1n4, e1ne iolle. )lie ht tu.er una geadezu

unTerataendlich, w!e er auoh die gebildeten 11nd eintluBRre-ichen Mttglleder eeiiiea ICoJmllitteea, e1nen Dr. ~bach, Dr,.. Stuebel. die Xa.ndl-

daten Brohlll und Welc•l• H.J.Pisoher u.1\d anel'kannt denkeme Pel"eouen

su eolch einem Unternehmen hat ueberreden koennen.

Mundixiger oha.rakt~risiert die Atmoapb$.8re der Vol"rerhazu!lunaen
mU folgenden Wort,n!

Thia •• ••hovs hov

ah power

Stephan had o•er t!!A out,ts.nd1JJg

men of hie group and. what the tou.i'Ce of hla 'P6Wtr was. St8'phaa
couvlnoed theH men and all vho beliffed. u lhq 41d th&\ he

ara.d the7 were the ol'lllroh• th&t outstcle ot the ol:m._reh

10

coMel-

ved. tharc v.as no hope for •al'f'atlon, that hia person vae their
obief mean.a of graoe. »r117 moTemeut of the oou1 \tee, tn f aot,

ever, moTemen.t of the vhol• emigntbig compaq. net be Tiewet )
in the light of th1e cOnTiotton. J

W11' wiHen we1terh1n. dalt die Sahll&,rung 4er deUtecm.en theolog1aohenund kirchliohen .ZU.staende yon 41,ser Ueber~~ her

••hr ein-

9e1t1g geoehen ~ e . Mundinger beechreibt aiet

OonaervatiTe 1'.Athennlma was •hoving aore and JION !'OW~t. :rro. a
aober~ rellgi~, ooaaon sense ·po111l ~ Tiev there wae no twecl
for an •1gr&tion. 6

4. Nnndinaer, a.a.o.
$. lbld. P• 66
6. 1b14. P• 7'

)
//

.I

I

•

Lutherltohe 'l'heo1ogle h&Ue n ~teaer Zet\ ~n Del:ltsohlud

~

o...~•• Hal'lll•, Hau, Tilaar, Loehe, Blld-,roaoh,. Ahl-

bedtn1tende Vertret•l'I

f eld und Otterioke. Mmldtngeii ea,t •

What a produ.ot1Te d.eoaclt tor Lltther~ ,)~oloa.

?

Andenraeits ltann u1cht versohvie~en nrd.4'11, du11 durch die ·

jahr!m.nder\elange S1oberhe1t dee ge1etl1oben

Am\e1,

cb,rch 4!:e Unlou..'

vereuche des Preuaeenkoeniga uud 419 r&-tiona1ht19ohe~ .V,rtr:et~~ d~r ·,\ ·
. .

.

. ..

'

!heologie an den Univerd taeten Mhstaencle · getehe.f:ten v~rasn·-' ~~en. 4.1.e ·
.
.. : ·.. ·:
.\\
Jed• ernaten Ohrla·ten ·.b ~o.hliah e~aohetnen ·m,aten• .ffil.r wr~'n',·aie \t.=·
•

•

••

•

• .. · . i

auch von den eiudoht1Cen ·,en,ete~ S.n 'l'heologte und tirche

.

•

ge~ehen. \~
·\ \,·

Der ~ptfehler cUeaee JCtrohenreci~en1t, die fe.ll!loh• Trenm.u,.g
Ton 0.-ili@ ul1d geiOtUcbea ,llot, llaa :Jehl& ~baa

~

\

etgentil,Q~en

.:.f:;\

ilmi\i \ ~\.,

bavuHheine ,mter don· tlomal.n4egll.obl'll, U• go:l'ahnoll.e Vetbin~nng:. ;· _-·~ '.: \"' .
von Kil'Ohe und.

staa,~

~11 d.te·e wrde gt~ade von den St.e~Aniet~n·· ~ .){(\ ~\··,._

'

.

ii ;,'\~~

nloht geaehen. Jlaoh etneni 1.angen Weg und vie.len tohweren ln.tta.~lm-L
·--r,-

J. " . :

\ ·~

\

. '~

\ , •, .

\ \' x.,.

'.
, \

l.'
'\

\

Der Hoehepumt des S111t)h:an9chen D991?0Uffllltls 1m2: in 4er_ 11Un.tel'W~~
.

tungeel'k:laei,mgtt erre.1.oht, eine E;kla.el'Wlg, iii, 4er

(

Auavande~er 1 eloh ;·

.

verpt1iohteten, d.. !bohot in allen veltliohe:1 und geietiiohen Dt~en ~,
unbedingt gehoraaa su aein. Aber 41• J'ode~ der Zetohm:lg d1eae;a 1n

anma.aeendem 'lone gehalteuen Sohr1ttstuec3k•• war glelohse1,1g &tr· ~ ~
pun.kt der blsohoefliobeu Kar-r1.el'e Stephana. Deu •• setgen t1ch ba_i · r

den •wandeN!'n aohon Zwelfel an a,wr Macht un4 1eli,.en J'aehigte1ttn. .
Sehr bald iet ei, hnn auah uebeJ" seine t1gene \fill.mer m 7all geko•en•

7. lbld. P• 25.
...

.

, \

';

'

41•

I

I

~

,•\,,
~I

\

I•

"
'f'On der O.mei-Dde en\>lan-, • 'f'OD. 4en Jta1tonn eaomnmb1Q'\ u4 a ,
c1er ltolonie 4er Auvanunr au1ge1to11en wordn. Dalli\ vana Hine eige-

nen und die !ranme Tieler Aunandertr un4. aanohH• Pa1ton11 n tin.•

~

e,wartet aahnellen Ende geko•en. Die dga\liohan Sohw,er!peUen tu,.

gen a'ber h1er erst an, und hier ht ea auoh nerd lfalthal', cler altUT
in den Gang 4er Ereign1aae etn«relft und 1hren Laut entaohe14en4 beatbmt. Sobon die Betrauung mi\ 41r tJeberga'be 4er btlaea,mg9UJ'Jmnde
an Stephan set.gt, daea er 461 Vertnuen c1.er 'Herren Aatabneder• in
hohem Ma11e beea••· 8

Wae tole', wird. •on Mundinger uter 4ea '?1\el 1 0haoa in MlHourt.•

treffend. gekennse1ohnet, WS.e vir ervarltn, wa.J'd,en dnroh die •n1&niHt,

die sur Auastoaeung dea hehNn, der Seel• un4 4ea lniUato.r• de•

gansen Unternehmena fuehrten,. die hhtens 4er gansen l:olonie in
Fraga geatellt. Viele begannen •r•tmalig, ueber die wirkliohen Gra.en,.

dee dee Auasuge1 naohsa.denk:6n uJMl beeonclere at S.S. ten 4er Laiepartei
var man d&Ton ueberswgt. elnn. regelreohten BetJ'QC
IU

...

'

sua ·~•l'

gefalla

••in•
Wt.~ IIUIH'A ell• YHIO~t4enen Probleae 4.er Jahn

lB'J9/40 •1•1'

beeondenn Unte1'suommg untenteh•• weil •l• 4ea • • ~· ta.er
'

....

OeJilf.Walthera Lehn 'f'On 4er lirobe bilun. u4 4ieH LehH· telb•t

',

•'

gans •••ceblloh geton\ haben.

', '

.

'

Me Klroh•, eo bait• Stephan a•lmr,, b••tam4 in er1\er Llnb

au.a d•n Herren Amt1\rue4em. Deen var 41• geietl1che Gevalt gegeben,
ohue d1eee war sine 11:rQ·h • garn.loht denkbar und an unn hnk\lon.en
h1ng mehr odJr veniger- die ld1te!l$ ei:ne, ohl'ilt11ohen Oeaelnde.
Die La1engru.ppe der Au.1wand•rez,geeell1ohaft
und

WO.Hie da.1

•ehr vohl

reagierta a.vJ 41e vorher beiOhl'iebeMn !reign1aae tolgericbtig _al\

e1ner Oeneralablehnung dee gelatllohen Standee. Denn alle Paatoren, die
•1 t S·t ephan heruebei,gekommen varen, batten doh in gleiohH' Wehe vat'e.ntvortl toh gen1&eht,. we11 eie Ja e.uoh den Stand~t Stephana noch

durchaue teUten und nur seln.e PeJieon ·vei'duaten.
TeUwe1te koennen vb ,ma ·daa Zoege-r n le:r Paatoren, dttr La1enpar-

te1 untei, dem Drack d.er Verhaeltn1eae naohsu«eben. Tereta.ndl.idh ilaohen.
S1e tueroh~eten. daet dieae die Um.en &•cebene Maoht ueberha:up, nichl

YU.erden n gebrauohen wla11n und eo nooh ·getaehJtliaher wirken Jtoerantaa,
ale ea St'l)han mlt semen geletllchn Maohtaxiepra.echen ge.tan ha\\e.

lor ye&l'.'1 Stephan ha.d a4rolt1¥ iaanlpulated th!• 4oot~e ~o \ha\
very IUJJiY ot ~e colonbte vere ot \he firm ooD.'Yiotion Viat St.phan wa1. their chi.e t maana- ot. grac.• (Ka:a.plgnadenm1ttel) aJS4 that
outaicle, and apart t,~ h_lm there va• no hope. He,. &114 ~ a leiffr
dagree 11dle Herren Amtabro.eder• wei'e the ba•ie ot: their •plrltual
lite. 'fhough mhgtd4•ci and u\teJ'l.7 untol'lptual.. the l'••ot
vb1Qh thJe ~ople entertained OTH' 9«alnat the at • • dnoen.
Oye211dp• thi• ~\. tell i ·n to disrepute, 7ea, 9'.a:illc into t!:l•
btgheet hea,,ena ••• Tha, men an4 women who had been eo auctdenl,7
dleillueionecl thoulcl lo•• all oont14enoe 1n the OhUJ'Ch an4 in
the 01,ra. va, l>ut na~. 9
WaehNn.4 41• L&l•DJ'&l't•i unter 4er Juh,ung voh Yeh•• danngbg.

eben ein•n Xl~hnb·e grU':t herautna~eiten, herracht av.I. S.Uaa 4-r

'i

GebU1ahk•1t groHe Uneioherheit. Nan THRCht• em,thatt, Stephau
Ordnungen durchsufuehren, el'giDB doh anunrae1'•1n aueluehrliohen

Bekenntninoen. die Tor der Oeme1nd.e und in Deutechland die Suenct. d••
l>linden Oehoreama gegenueber Stephan ~~kdohhlo1 d.&rlegen ,uid eowelt

gehen, dle pue Ausvandel'Ullg als 8'lell4e zu beteichnen. Xql schrei'b-t b

l:ltledelba.ohs und Guer1okea Zeitachrift&

What an impujen,t lte to olatm that the tuthel'f\n church ha4 ao• .
to the end of ita exietenoe, either in Suon,- o» ln Ge~ or ln
all E\u'ope. Qllite the oontr&17, the faott ab.ow that~ a theo.
locioal leadeJ" and man, a la,aa vaa faithfully dnote4 to the
lntheran Oonfee9iona. 10
·
Dasu lll.M.Buerge.r&

our emigration took place ln diso'b Mlen.oe to God. ·! ha\ ia our
chief •in aDd the baeta tor a thoutaDd other,. 11

Buh•,

W1r machten die tleiaohllobe
haatKShUchkeit, die frwah~
baren Felder in Amerika, eintraegliohe Wirtaohatten, g11te:a lln.kommen, lr41aohe GemeHe .. 41e vb in Amertka. so. finden hotftn,

w. uneeron Goette:rn.

12

1delcher Unterachied sum htbueio.aua des aacugea cl.es 1 Volke, Go\tes"

aus den Sate.naklrehen dee Koenlgreichs Sach•en.
Sc n.immt •• una auoh nloht Wlmder. du• elne gaue Ansahl Ton

taien und Pattoren 1hr ~ndenbekenntn1t nicht beHer alt d11rch e1u

r9Wll,1.et1ge Bneckkehr naah Deutechland. beeiegeln su koeunen glaubt•n.
BtJaondera Mai'baoh v1e~rholt cliete lorderung noch oef tel' und vird <label

von Buerger, l3l'Ohm und lfege untel'8tuet1t. Walther dacecen aohela, cllean
Plan nie ernttl1oh ewogen zu babe~.
10,

~

Bn.del.1,aoha und ~erS.okee ZeUaohrUI, ll, :,, P• 112 oU.• uo!I.

Ma.ndinger op. ct,. P• 105.

11. 12. M'Qndlnger op. oH. P• 10?
1:3. ot. Ma.rMlb«•n hetno\t. P• 112 .f 7. Alletd.lnc• vll'd iilln •loh c1a'tor
huete!!. neat1e,n., U• aon ~gefuhnen Grun4' m uebea,ta~\un. i......
hin elne Mahirlmg, b•ln4er 0.eohioht•tohfttbung nioht Sa•I' toaleiah MIU.
einem 1·a ealbilcl su Jmnetru.{enn, wle du •••• in ur u111eND Oetahtah,aaahr•1buc uebeJ" 41• Mi••o~1 SJno4' lamer bewaat octet' ubnu•\ geNhieh\!

..,

ln 4l•••r Le&• 11'1\t mm

o•.r.w.•Valther

akt-iT in a.n

<Jan& dei-

»ntvioklUD« ein. Setne Leh.re Ton cler I1rohe hat eioh in ct.en Jeh~•n 1839 )

.#

b11 1840 au1gebildet 'WM1 IJ)&ete~ unter den Tereohiedenen Kontl'O·nl'~

sen nur noch gefeetict und nach allen S.iten hin ez:pltsb,~.
Wir haben. eohon el'Vaehnt, da11 dle Ezkomilunikatton Swpha.111

ke1nen Anlaaa nr aofort1gen Ernw.el'Ug de.a Ve:rbaeltniseea zvlschen

der Oeiatliobkelt und. der Gealeinde ce,;el>eli hatte. Dae koennen vir auch
kawn ewai"ien, da ,u e:lner solohen Arbeit die ~rundla.ge fehlte •. laei5-

hin aah doh die Gebtliol:Jkeit bal.4 11hr realen hobl•en gegemiel>ei-.

Walther und iuerger vei,loren ihl't Oelleinden, Loeber und K•71 wa,en
f aet unfaehtg, ihre Gemeinden vel ter .z u 'bedlenen. Und 1n 1hnen all en

mu.as dooh sohon et.ne Abmmg d.&Yon -.geatitgen ae~n. ~•• dar t;igentliohe Sohaden noch ~1efwr lag alt j.n S~eplume uuhzi1iohaii ttnd gaUloeer
Handlungewelae. Erat Walther hat •• 1m Iampt 11U der taienputet Te~
etanden, dieeer ~rkenntn1e eifien Jda.ren ~d aua Schdft llnd Be.~enntnl•
gegru.endaten Auedl'uok zu ge~en. Z,:a.r Ohal'akterielerwJC der Period•

glelch naoh Stephan• ia).l fuehJ'e t.oh .e inJge S•h• an., die Wallhtr1

rueckbliokend 1m ersten.Jahr.ganc dee tu~heraner eohreib\a
wtr bekennen •••. daea wtr. ale vii' aooh Anhaenger Stephana. wa.nn,
e1n bl113des Ver.t~n aut einen atmen lrite!Mlen Me1llohen geaetst
ha.ban un4 un, Ton lhm habtn lelten lal••n obne ern1tliohe .Pra.etu:ag
an Gottea Wal',. Vfll' b•Jcennen ••, 4&9• vlr 41• Pre41ger au '.8ehen-

••r-

tohern der a..elnde gemaoht baben, Wel\llohea ~ Gei•tl~ohee
m~~, die J:ll'CM eµi
aiohtban Ge1aewahaf~ gebuden._ uebet>
Deu"t1ohlail4 ucl. Tf.ele Eimer Ootte, clarln lie'blo.e gerlahtet, Ti.elen Irre1111tn meckaioh,110• Seli&t•·U un4 Gnaden,tancl abgeepl'Oohttn,
~Ii .• eotirerlio~ ·aogef0hl.611en, in fanaUsoher feJ,'blenduc unt•it
Vaterlam. mi.cl un1eb Bent noCJh obae clnsagenclt Wot Terlaaaen a4
dle ·be11·(geten :Bu.uie dabel setJ'ht•n• die SJll'bol• un1eter Xitahf
bl ·Munde · gefuehJ"\., aber uel»•zt ~· 4arin en,hal--.4! X..hn nloh\
mi\ fthrer .'!'reu• .gehalten, ~· 1ut!!.ent0h genannt un4 doch. in
.
viel,a gua uzµ.u ther1toh gelehl't ,m4 C~•1'. ~... cta•~ vii'
unter du ·tit•l de• vahnn ~then&• un, hr.b•n h1nN1,·.eea laaaen,
vohln rmr reltgi~e:9er Iitl!dhn yerl-e~ten Jwma
"1~ dahff Sid

•in•

da••

a.111 Wege cn,aen eim, e1ne boeohet TH1de!"blich1 ~te ina.
v~:rclen••• un,er ~l's will una brechen, ~ Ylr b.e4ellken, au,

wl:r Gott eQhvei' ,be1el~\ ud •~•~rnt 1Uld die 1•1n4e 4es, Renn .
laeeten. gcach·, ha1a•Jl• Da.11 Tl•ll•tob., elne · nioht geringe ADzahl von. Seelen d\3.1'Ch 'UJll!I to~dl1ch geo.ei'gert.. it.er ge.mtn Xlrelie
Jew. Christi •tn e~teet.s ltoher Sohanatleok angebaengt un4 all•
glaeu.biten Xinder- Octtes, die unc mµ' unseren l~rwegen dahinaah.en, tie!gekraenld und betrubt vorclen 11nd.. VS.I' bitte».
d,aher nochllla.l, ·a1.1 e. db Torraale von una gee.al"gi~t w.l'd~n~. sS.-.
·
vollen un, um Gott•• v1llen 'Q,lltere aohveren Vertnendi«angeaTer,ge'ben; eie wollen, v.e.s wir 1n Verbltn4ung getnn., nlc'ht 4Jm: W~tte
Gotte1, nicht de.r ltt.therieohtn Xlrche• nioht cl.a Jt•tf•n
:tal ten an der !Jahrhei t z'1.cobrei"ben, sond.ern e.lle!n 1uur.e rer Ver..
ttehJ'the1t und Untret1e. 14
gthel.l

1••~

So. koeJ?,en vt.zi vohl mit Reoht tolgeitn,

k9J1ntn1e, in verk:wter W.ei••

~

da•• nach Stephan• l'all die b-

eblen M...ohen Ttrtrau1i su. haben,

Ja daras.t Oott telbet enuemt tu baben, vird etttetan4•n Hin.
Die folgtnd.en E,etgni1ee eollten aber eehrbal4 4eutl1oh maohen,

da•• man dieee E%'1'enntnis in aehl' T!HH1ohledener We.he. deti.ten konn\e.
Die i.t.enpane1 unter Fu.ebJ!'lmg •o-n Dr. Oarl Eduard Veh1.e
der in

st.

Schrift,

Ii>u1• ve1len4en. Geietlichk•H am

11 Seoh•

sand~

s. ~ 1 \ 18J9r._;1ne

Z.eugnleae ueber ~• Prtdig\ail\1 , sur ieg,i.\achw.ng n..

Hierin wird.vereuoht, duroh aeuphae aua l.a.ther~ Sahritw~,. a.n lt,kenntnhaahritten ,m4. den onho4oze.n JogmaUk•n
d.ie Verkehrthe·tt · a.er
.,,
.

.

von dtlr Oeiatliobke\t ueber 41• Gelle1n4e &tltlgeuebien Becht• naohBuivele.Q.- .ll1• O,.S.Jtltohket:.t tonnte i'5.ch nteht entsohl.ienen, gl-.t~h .

zu antwort••• Sl• ga'b
eoheS.dungen

TO!l·

~

a•n »•1oheld,

dass ate in allen

~r~

Eltt-

den ;~b·o ,ii~~en h.e~he:rn 41,r tutheri•ahen Xi,c~ 19-

leitet aein ,r.ietae.
At the tSa• 1h11 -.,; no .oontlic,t 'bttw.een ~ Lu\hel'&D,_.o odeae1on1
and \h.J i'l' oonoeptf;ou ·pf \h• 11in1str, and -the chUch. . ·. l.S . .

Ml
19. Septm,r.
.

14. LUSUIIB, 1.

is.

t;s.,~. · ije. fAlenparte,1 ait ~in.• ·n•u~.-' ·•111

.

.

Jaucanc P• ?9.

~ingel' •••• o.

_p. 9?.

~eden V•rauoh einer P•lbeh,J.\ung oder Wieder~ufriohtung dee StephaD.eoheQ Kbohenreglmeu.t• ·eneigiseh zu~clt. Jn ket.11.u• e1nz1gen. ~on

,

/I

vollen sie demit Je vieder e.twaa zu tun ha'ben. ~bd beru.ten de 11-iah in

ihren Zeugniseen etets a'US Luther.

J

Am 20. aove!llber e11d.l io~ e1eht doh

1n einer "!li"klaerung" zu. s.ntworton.

ai, Oebtliohlr.eit

geno•tigt,

Die Pa•toHn Terdohten

~

auf die bischoeflioh.e Fom o.es ltirchon.?'egl'llente, ob.vohl Tiel•• Oa.tH·

darueber geaegt t!erd.er1 koenne. Die 1st. Jedooh nit daon enUel'IJ.t,

die von der to.ien].)erte1. getorderte Vertae-« amunehmen.

'>

Dle · ~

testatione13ohl'~t", c'J,1<-> let:z.te Ausg&be der •1'akennlniue" 111, •i•l•n
.//

daee alle G.f:swal t ~ getutltohen l>ing8n bei den Gneindegliedern 11•«'• .J
:Die Gemeinc1.e hat suah die :S:ukut.1T~ewal.t in. allen DiezS.pltna,rfragen

und ht bereoht1gt, dio Lehre zu beurte1len und u.eber die 0.1a\11ohke1t zu riohhn. Die Gebtliohkeit 1st kein l>esondel'er Ste.nd. nab• der

Geaeinde, eie ht keine 1qg1p,1' .;,ars,otaU"f.',. Lai• koemien da•

Pred.igtam,

VISl"Valten

und die S.ak1'N11e.nte mateilfffl.. Kvtl ge~, 41.e

B·etonung der Rechte dea E1n1elobr·hten e1n.

16

\..

/

Die Tendensen cl.er Laitnpe.rtei "9tden Ton Mundinger beechr-1eb•1u

Bad th• J~arty pre.vnilecl. \he chul"ch :90l1'T of ~· Mlteou.rl
Spot would ·ha'lf~ been a h1gh1J tn41.viclµalil\to 00DP9pt1onalia, somevbl;lt dc'-2i-to the polt'7 ot th• !apU.at Olmzoh 1n
Amer!ce.. 'Jhe fact that bo~ the la¥ J)U'tJ' an4 \he oler1oal pu17' were au,horitatlane, \.h at )o\h w•\ to Luthen writin,1 tor
their am:nua1 t1on, Mad• 1t d.ilt!cult tor the oleriaa to 4-fen.4
theil" pos1 t,on •.~· In tao\,· o~ p\e ~ iapn••ion tne· the en\tn
''protea·tatlone,chrU\" ,hllt Yeh•• wo~cl ll1ce the Gae111.de chance
place with St8'phan, that t.h• G • ~i ehottl.4 be in the eb1p aD4

tho clergr ou.t in the water.

l?

W1r meesen hi.er z.bb1·-ec~en u.nd sWJlll\ieJ:en ku.r,: db Fragen, d.enen
t?ioh We.l·bher nUl'!. gt.ig6nuebereieh~ a

1. A.u:f Se iten a.er Pasto1·e:n und &intra 5ro1ften '?oU c,.flr Gemelndf;
henachte die .Auffaaaun,. d.aaa dl~ Aunandewi,c J21t.
tnen. . de set und DUf d.1:1.~ah eine ltueali:k&h:r 11Mh !1eutoohlend geauehn\

a

wercltn koeune.
2. Ad Seiten cler Paatoren un4 der Gtaeinde vu man lm ZveUel,,

ob die St~phannche Ge~e1nd.e u~berhau~t als e1ne Xireh~ 91\ZUaprechen ae1, ob 1hl' dab.er 41• der Xirohe _.geba ··•n Beoh,e
uncl Gew~lten zuk:smen.
·
:) • .kuf Seiten de:r :Ls.1•11.l)art•S. tordttftt an e1ne 8u'bord.1nat1.ou

der Geittliohkelt unter 414 Gelle~ 1Ul4 ~le Vere1n1gang aller

Gevs.lt in aeu~s~rliehen und getetliohen llingen in t~r R9D4 a.~
Laien.

4. Die G:eae1ude i,ar nicht mr dul'Oh die in ihrem Inneren 'bedehend~n Zweifel und E:nttweiungen. sonclern auch duroh dS:e Sl·t a.ation. 1n der ste s1ch 1n e1nea tremd:en LandAI mitten dar
P1·opagan&.a einer ga;n,ien Reihe von KS.rchen, Sekte11· un4 RelS.-

gioneg~meinaahaft~n befand ~edroht.
Dieaer lotste ~ t eoll nooh diU'Ch e1n1g~ Bettp1ele 4An).\lich gt!ll&Cht
werden. Walther beaohrelbt 41• ld.rchllohe Lap. in folgen4en, Ton

Kummer 11nd Sorfflt l$tngeil• Wortenl
W1e v-iele. Geme1D4en haben die. Ketho4ia,en .tehon s•rtNDnt un4
verw.eatet, W-i e re1n~en d\ea& 8cliwaenie1.1· oft in weTiJ,~n ~o~hen
du.l'Ch !hre gleiln~ioisohen .a.a.an •111, vas ~in a.Ddenr Pre41ger
in vielen Jehren \Ulter Yiel SeufHn und '-rnenen autgeb~t bat.
Denn diea•l'ben· gthen n1oht vie ~au.luc allein an 1o~he Orte t YO
dae Jv"e.ngeliurn nooh nicmt gepred.igt vird ( Roena. lS .. 20.21 I.,
eondern wo PrecllgJr tchon muehMll Gra,;.4 gelegt haben, 4~ beuen

aie ihre Xapellen vo~ den S~oppeln llu"er ~aahengeOa~en

ldl

11.ebate-n aut und ~Er.1 eic,h in t~el'" ~tt!t., die eie \terde!'b,

baben. 1-,tonn_. w~lohe jets\ Zemxettungeil lhrer -0.einclen duoh
method.i!!thohe Soitlei.cher un4 Be-ll>ttlMUfer ertahren. habei,. aieh
alt den hetl. Apo1teln 111 tneetn, dl• •1n•t dl•••lben ll'f'abrtmgen
ge.ma.cht ha.be~. ~en fe.ltQhe tehNr 41·e bluehe!ul.ote?l Oeme!nd.e,
a.or Al)Oate-l, 1n cie sie elnet:~liehen, 11-U 1hrer.1 heillg•n ·8ohe-lne

46

betruegen, veM~nn uud •on den ~01teln al),rendig a.aheil
koennan, Yl\e i1Jts '"2haett, venn Jet·st "'"H' unlrl.esende, oder tooh
ungegt,uendete Ode1n4en von 1hnen bew.eokt wera..nt 18
In elner Predigt

Z1llll

Retoi,nation•ta& 1847 f'uebJ't o.l'.W.Wal.t her au:

Zu keine-r Zeit tmd 1.n keinelli Lande bt., mer;:ne ZUl:loere:r, der otfenb!l.re Abfall von !tneflrer tCbohe so ,:asi.n gelfH9'11, ale ln

unaerer Zelt und in ,Ueeea unaerem neu,en faterlanu. '.CauHJMl.e

•on 1.1utheranem, die euti uneeHr Bebtat hler ei.mlandem, · werfn
bier. entveder bald. alle Religion v.e g und paellen slch su den
$poet.tern, oder td.e laseen slab hiel' nul' &llnbal.d in den Behen
der Sohwaermerei un4 dee ln.cllf f erentiawa f a.ugen, velohe ueber
d.ieaee hert"l.iche Lfmcl !)OU:Utaher und. rel1gioeaer ireiMU alltu~
hnl'ben ausges-i;,annt eind. Tauaend.e von uner!ahf'&nen Luther.an.em
?'..aemlioh verden h.ier m ba.14 .,ou 4911 schoenen chri1tl10,hen Sah•ln
der Seoten geblendet,. dass aie mi* dam Vaterlande v.la'bald auoh
1hre Beli&:lon aendem, von 4• Q.lau'ben ihl'el' trouen Vonaeter
ab.t'o.llen, und ihrer liuttel'kirohe, cU,e ate d.uroh den Glaub·en geiet~
11oh gAbo~en ha\te und der s1e eiah be1 der :fonf1:rmat1on a1, ei~tm

t~ren Eide .Zllgeacb.Voren hatt,n, tteuloa 4en .Ruecken kehren.

19

Und an anderer Stelle:
In unserer Zeit und 1nsbesondere in d.ieaem unser8lll neu-e n Vater-

lande, wo niohj nur die ~e\ho~11ten aue 1•1oht erklaerliohen
GZ"Uenden ihre ]>l'ed.iger ln der Bagel nur ein Jahr laDf: bei einei,
Gemeinde lateen, 1on4e"1'1l vo auoh vtele ai~h lutne~i•ch nenaeJJ4e
:Predigel' f aat bei keinel' Qemeinde auehalten. Wollen und bei irgen! entstehenden ijiesYerhaeltni,een ind.er Gelleinde ~le ~ht.
Mietlinge davonlau:f'en und eiu anderes, ruhigeres Plae\zohen sich
~J.Ch.gn, da vird ee gewies gut Hh., eioh so. er!nnem, vie unsere
totteeligen Vaeter dal"Wtber gede.ob~ haben.
3).

E,a galt alN :tuer Walther n1cht nur, den anfloeaenden ~endensen
innernalb d.er Gemeinde gegenuebeio eiu neuee l3ew•ata•1n, Kil'Ohe ia

reohte Sinu zunnsin;. wied•rbe.r zu.eiellen, aondem ebenaoew d.•~ In,.

lehf,9-n von auasen ent,t9«.ensutl'eten \\n4 d.en ~p1tf cler Ja,ohe ·fm achrUt.

.

UD4 bekenntni-~tteigft!l s~e 0.-tlloh danulegen. ~ ~ ei~h die
.
.
Groeaae diHel' Auf«ab• g~1~1. dev.tUoh gemsg maohen+ Me 4,on., ·~

.

.. ·
I

l8. LtJ'l:~-m, J'ahrgliJli''Il, P• 70.
19. Lu.themnet·. · Jalil·~ IV..- P• 42.
20. ibid. Xii' t p.16.
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Der erste Soh.l'i tt ntlf elem. Wege n einem ntn1en linhen'begrUf val'
W
s.1thera D~ba.tte lllit t~r'bacth• der naoh V-1iaee A'breiae die Jue'br-ung dtr
Laiengrn:p:pe uabernoll!lJen hatte. Ende J.'f.aerz 1841 lief and doh di•-canze

Kolonia im Zu3tand voelliger Au:tlo•WJ28• Sohuld. daran var nach allem
Vorhergegangenem noob besonders Warbaoh9 ·~•st•,

~

..elohem er deio

Gemeinds <las P.eoht • 1_1;lne ahriatlic.ho , emeinde zu seiJl~ n:dikl..\l ab-

sprioltt und eine l!of ortige Rueckkehr nach Deutaohlan4 tQJ:"U.r\.
AlA l.5. und 20. April 1841 find•' die ere·t e Debatta ata\t .. Marbacha i'uerrli 111he.een UndJ J.) ZweSJ·e1. ob d.er S\epb.Bnisma.t v1n:11ah be-

se1t1gt i~t. 2) ie1\1tellung, da•s dle g,gebenen Aergel'lliase n1cht b ..
s e1.tigt sind..

:,) .Befuerchtung, daafl die gr.Jtsen ldrchlicben Vetthaclt-

niase dar Kolonie auf einem UDkla.J'en und bedenkliohen G.l'Q.nde ruhen •.
4) Zwe.ifel daran. ob die Au.ve.Ddel'e:tgemeinde ale eine chnatliche 0.~oinde anz11s:9reohen sei,

.S) Zweifel daren,. o'b das Ton 1hr autgel'iohtet•

Pred1gtamt ,,la ein :Betehl und tterk Gott•• ensu.•then ee1 •.

Sein Ratechl.ag bt: ein oeff entl tchee SebulOekenntn.ta un4 da...
ranffolgend <lie BneclJ:kehi- nach Dcuhehland.

Walther geht da,e:egen ven vol'!lhere1n •on der Moe.«11oh~e1t aus,
daae d1e Auswnderu.ng ein Werle Gotte, ieweeen Hin koe1mtJ~ Jed~nf~ile

JDa.Oht er kl.ar, daao d~eso !rage segell'D.9,er der an! eren, ob 811 e1ne
rech.te Kirche Jew Ohrhti m he1sso beJ.'t.tohtig, ve.eN. in den lHnterg~

au.

tret-en ha.b•• .tfar das &ber

entea.e ,. ao konnte

uel>Ar tU,.e lleoht.e

dleaer Gemein.cliJ be1r. 4'-l ' ~.~ Yon Paatoren ,mcl Aun~bunc dea ldrobllche-n Alltea verha:ndel \ we~den. I• S. d inten1eant zu eeh.en, vie t\iHe
'beiden Matlnner von pns ver,eohiedeDen ,4D.epq·e tngesteJ.l~e!l herkommen~

l

We.eh.rend et, deh fttl!r M~i"b'~h · i m ~r '!111\ d!:e Jr~.g~ h,'tT.ld.t>l t.

t1rche n1oht set, ~d w .~

9'.4' e.!! n1.oht !ei • . gaht

wa1 d.ie

d8tJ

Pr,,i,l~!ll~ ~d f~t • .,.,,,,, die lt\'reht, 181, •4el.-

ehe. iv:Y!kti.<,n~n , Re~hte

U.!'.d.

J:>!1:1.chten ~bl' !'!"..>.gahnel"e11. !efoe ~u.-~~"1~e

l) Der lt?."lle tl,K !mhe1 1 !!t, i rt? Woo.en !e-staiie:n.t aneh :ml-

ehen Oemeine,-;1'..a-ft 9n be!ger,e.'b'en, unter. d~no11 ,!oh ·U nglaeub1ge und. HO'lOh-

sohaftem be,.r"<:c logt ,:erd.cn. D;::~s.'o.n t'ol&t, <l..aes auch die Glbder eolchet
\

~er rechtglae'l!b1gen ~11.'ehe 1st nieht notwendig tme. gle1chz•itig ei~
Treu.ntu,,c von der r>..llg13mdJl1.ti1:1 ehriatHoh~ ltirche.
do:z:e Kirchen hr..ben Qewp.lt. 41e der 11!'-rche

3) A,:ioh hetei,c-

r.J.a nolch,r ge{!:e)benon B.ealt1i6

Je gal t m,.n., f!etn~ ni~een 1n cle!' PrtU!ie ldJ"Chliohen. t•bene .ro e~l"Cbea.
We.l ther ri..ahm am 26. A.!)~U ae·i nen !br!l seh<>n 1~ ,ebn.s-.i- g~~benft. lid

an die D.reifalt1gktt!.tekt.rch~ in St. liO\\b an •.
De.mi t w~ cl1e

el'et.e
. ',. P.ha•e den lCei!pfea bee1M\,t. Sobon. bald da-

.

.

ohem Amt gf!P,:&me'ber e!Mll andel"e!l. lnth1tI'hohen Paator,. J.A.A.Gi'nban.. n

~erlei4igen. ·
So-boa im lwe

J

,1a1 ther van vo~benta

:r;,oe1t1v an die !t0e8'1ng

eind fo1el:'nde:

1

J.ell-0· (,...11 1.-12.• ) hatte (J,e.bau eein.en 11Hlrleftbrtef"

/

it

an die Mt11ourler abgeaoh1ck\.- Aber

ace der Tlelen Soh,,S..1'1C,:ei~n

1n

1hrer eigenen Gemeinde hatt·en dle noch lceiu Gelegenheit g~noaen, a1

aelne Analegu.ngen zu J'rage. d•r llwhe 11114 dee geletUohtn Alli•• n
antvoi'ten~ Aber ea moegen a~h n.och ande,e Gn.nde aUgeaplel t haben.
Denn durch die gan1e epaete~• PoleaUr:, 4le Wal\her Sa ·•Lutheran.er•

,./":,

~ehrt, laeaat eich die !endenz su einea Uebereimco11111en alt Oiiaba:a.

~:\.

'.

~.

t:eetatellen., Oder suweilen 1to.t1.w•n vtr a-qt :Bemerkungen, die 4ie
aohme·r zl1ohe EnUae11:1olmng Valtllera, mlt Grabail nich\ tuAIIUllengehen n
koeunen, erkennen laeaen.

"Baohdem vtr, die Unterseiobneten. nioht lange ~ un•e,er An.
kun.tt 1n Nord.amer,i lql mU den Kenn Paatoren Grabau 1n 'Stdfalo
und Xrauae 111.Wt•ca~sbi 1n b,iefllohe Verblndung get~t.en varen.
freuten vS.r una · n1.'o ht venig der Roffn'll!l8•
w1r gans Tofteballoh mit d1eeen ~teren Glaube:nageno1een 1n elner e'benao ll;:.1 rcbl1'1i
entsohtedenen al• bruederlioh .,.,rt·rauliohen Gceinechaft de• Glauben1 und dee !ekenn,nie••• •'•h~ koennten.• 21

da••

Graban, Aneiohten ue'ber Xiroht und .Amt eind vor allem folgendea
l)

K1rohe iet a1ohtbar 1n dem MaHe • in 4a di.e Olaea.b1gen ale ihre

Glieder bier auf ~den wandeln, ete iet al• die ai~htbare Xlroh, die
he111ge K1rche Jew Ohrlatl, •o~e Woi,t und Sakraaumt reoht l~ 1hr

verwaltet werden. (1'be1e IV.)
2)

!

Daa ~t~ der Vo,tvel'kllendigug und cler '*r•en.1a,au•t•11~·. lit

uioht allen Ohriaten, aond.e$ c1en

.r1IA toea•l poben:.

D1~1e1' B.el'llt hat

seine Voz,au11etsungen ·111 Stu41U,.11, VooaUon ad 01'8.lnaUon.

,>

Die Be~'Q,llg elne1 Jat~o~• ge1ohieh, dul"oh Pa1tol't1Jl unter BJnw,ule;.

hung_de~ Gemelnde oder ler ~•l~er\1'4tter.
4)

Elutg und alleln cl.le aiten l'.11'0heDOr.4mngen (ud

nar

die posae._

tohe. 'Yoit. 169«> und 41- u.eahliaoho-kobugeahe Ton 1626} aind. al• R1obt21. LtJ!DIWSD,

tit• P•

jJ•.

11ahmlr und Bagel in der Xirohe anerkannt.

22

Die Saohaen haben darauf'h1n. m1t einer•Be11rteilung", in der •1•
in allei, AU1fu.ehrl1obkeit den Brlef Grabau, durohgeben., geantvortet.

S1.e laaaen bei aller l'reund.11obkeit doch keln.en Zveltel daNeber. daaa

aie weder seiner Ab.elegung von der Qop{11J&A APBQll!I! xtf, nooh eelner

J

Lehre von der O:rdlnation, der Klrohenordnwig oder T.om lleoht der Ein••lgemeinde zttatimmen konnten. Vielaehr ergef.fen tie die GelegenheU, Ga bau einen b:ro.ederlichen Bat zu geben ,md cli•Hn Rat <lu,rob Sohrittswc,-

nisH su bekraeftigen.

23

Der Streit ht daduroh nioht 'beigelegt worden., 1on4e.-n n.oob Jahll-

sehntelan« we~tergefuehrt warden. Ia IX. lahl'gang

4•• "'Lutheraner•

Cl8,0-

l8S1) felert Walther du ssehnJuhrige Jubilaeum d1ese, Kampte, un4
bliok\ niaht ohne Trauer anf dieae 1ebn Jahre cles Verhe,eltnilae1 nr

Buffalo S,Uode aura.eak.

24

Um aeinen Standpunkt naoh allen SeUen un4 tuer
lioh zu machen, g1'b, lfaltber- 11111 Anngang det

5.

J.•cle,u.nn dnt-

Vei,9Ulmlung a.r SJD04•

1n Milwaukee seine el'Weiterten 41\enburger The1en unter dea !l1el

"Dle S'ltmme uneerer lCuche 1n der lrage

TOD

1£1roh• un4

.amt"

1852 heJ"&111.

Daraut wird aut 41e oben erva.ehntfn 4 l)ankte Grabat,.a geantvo~t,t:
1) Die l'.irobe ilt unaiohtbar, vetl nur Go,l t dle Oottloaen ud Heuohl,r, A. 1.,..,,,.,1
die mu den wahren Glaeubigen 1n c1,r Kirohe etnd, erlmme~

-=·

D~

Xi~h• muaa ferner al• Oe&9nttan4 dee Glau'bena ttreng uneiah\bar Hin;,

2) Dae

Amt.

a.er Wonve111tutndigm1g
und a.er Sakraanteaute!lung
lat Sa
.
' .
•

allgeme,nen Pl'iester~ -alleJ:I Glaeu.bigen ,ugee1gnel ohne Un\ersohle4.
22. 2,. •l)er Bir\en.brlef 4•• Bel'm Paator 0:raban n Bdtal.o· "f'Oll .Tahft
1840 nebat den. svl11ahu iJm und aehNrn luther1aohea PutoND "f'OD Miaan,..
n geveoh1elten Sohrtften. Der O.ffenillohtel\ ubergeb.ea ala ~tu Pro-

\eatation gegen 41• Gelten4maohuDI hlel'&tOhiaoher G~aaet11 innel'llal,
der lu.th. Xt.rohe• Bev York, 1849.

l>l•••r 13ertif bat ,etnen Gnn4 Sa Jloenn un4 11.aba.
:,) Die B e ~ •in•• Prediger1 ud 4le Uebel'tl'&CWIC

ui- Won-

,mc1

Saki'81l•ntrrerwaltunc wlrd ill !amen GottH duroh 41• 0.einda a1puebt.

11n eolo~r lint iet Gott•• Ralf 11,lahsuaoh,en. Dl• Ol'd.ination ht

ei11e Beataet1gung d1eeea

Rm"•••

cler auoh al• aolaher. v~ er

't'QZl

mir. ) ./

4*~

Oeme1nd.e ergaDgen 1at. aohon't'oll• W1riceamkeit beeitst und al1•
Reohte eineohlie11t.
4) D1e al.ten ltll'Ohenor(bmngen e1n4 au teepekUeftn. 1hl'e Amreni,mg auf

die heutigen Verhaeltnieae 11\ un1ulae111gun4 tu.hrt

SIU'

falachen 0...

aetsUchke-it in Dtngen, uebei' dS.•· 4-J" Gltm.l>e trel ent~hel4eri'lcaun.
Gr&baut Kirohenlehn, etwaa dra•Uaoh. ab•r 1JI We1en\l'i ohen

treffend duroh
The ohuroh, the vial~ 1e a,gregate compoaed of minht•ra, vho1e
function wa~ to in1ti'Wtt thei~ parith1one,a and direct all
church affairs, and lap•n• who•• du'7 vae lo hear and ollq 2S
ohankter1den, war- 1111t d.i• nengettonnenen llrkenntnia Yon 4en tiohtn.
und Pfliohten der Oe:meinde sul'Uokgeeohiag.n voJ'd,en. So b,da,rliah

auoh d1e Ta.ttaahe vu, daH
aehnliohen Ua•taGden uad

Jll8D.

m·U cler tolonl• Gr.alum•, die unter gan1

w-.•n .ihna Wi4er1tmui.i pgen .daa 4tutsoh•

s•aataa·~ rohnwa en.1ge1fd4e.r t war, 4le 1loh in gleiohe1r Strep··n. a.en
Lutherieohen Bekenntn1t•ch1'S.fta beiaumte • n keS.ur au ke1-j
'Ulld bra.edetllchen Gtmebleohaft

ko••n tonnt,.

-11a11

•tt•

»lnl&mtc

d.l•••• ¥•r ce-

bra.oh~. veil man w.1&\e~ due ••· 1111 d.er biltheU der Lilhn un4 a

clea

ll'hal.tena cler nngevomutnen ·E rkeutnS..1• villa gebnobl v•1.'4•1t. iltl1il\e,. 1

Me @Ute Pilat• d•• luipf•• war nen4ececangen. Begen. 8\•pba.
24. · LU'lti~, . Jalu'pncl.X, PP• l f~ ~
-~ lnplder u.li:., op. o·S.1. P• Jf8.

2,.

"
'1"

gegen Vebae und M&r'baoh und sohllef1Uoh aec•n Grabau haU• Waltber

seine neuentdeckte Lehre "l'o!i cler Jttrohe v111teicligen mue11en. Der Kampf
'WI

den lClrohen'begritf var demit nooh nioht 111ende. \fir wieaHn den

Blick nooh

~

legen, ehe llir

eine vierte, nii:l}).t veniger zu bedauel"nde Xontrovene
ni,

Dardell,mg dee Wal theraohen KirohenbecrUf, u.ebel'•

gehen koennen.
Wilhelm Loehe hatte ec.,l\ !H"auer Zelt den ~leg der lutherilohen.
Auall'8.Jlderergemeinden mlt groas81Jl Intereese und ta,1':raeftiger R1lfe Ter-

!olgt. lir hatte gehott,~\ du"h

••iu "SenUtnce• 41• ldeal.Cft9'tal\ 4.er

,\

lutb.erhchen Kirohe• .•,le e:r de in Deutechland n1cht ~ die Pra.xil uaetten konnte, mehr und •~hr verw1rkl1ch&i .zu koe!Ulen. Diea l3eatre"ben

w1rd ganz d.eu.tlich au., den lnatruktion•~. die er aeinen Miaaionaran

Unto verhaengninoller vurde ea ll'dn, d.a.ee d.iese •wothel~er• i'1

Allerika auf Verhaeltnisee trafen, in deaen

ei• veder

t,oehe, atrall£e

ttirohenorclnungen duohfu.ehren, nooh erst reoht eln.e ta.ale 0...1n4e
aufbauen konnten. Sle waren dara.\11' in ke.tner ·l l•he vorberel tet. Yuh-

rend de asit luthetieohen Qemeinden genobnet batten, •ah•n ate sioh
plo&tslich einem Rellglon1gemltoh gegenuebtr ..

a.u• dtm tie whl aoec-

liohervebe eine lutheriaahe 'larinde 1'.ae.t ten maohen ?coemien, clenen

eia a'ber keineef·a lls mit Loehe• 1t3ngen. ~atl'Uktionen helte, konnten.
Erechvereu witk\e be1onde11 die !ataaeh•, 4aaa da:s tlrchein'ollc

tn allea Zva:n.g paato~ale Wtlllcuer uD4 Prteaterhetrsohaft vttter\e.

war eben in. du gelobte La1ld. de, YntheU aupwandert
entaohloaeen, • nioh,e 41••• helhe1' n optern. 26

M!ln

Dl• l'olgen cter Mt.aaloua~.• 1' a.er sa.aU.nge •.-en a.nn

26.
Mi 8

Siegfri,4 1t•an,
jfg&atA), P• 94.

,m.cl

a.oh ••1•'

JllJJ•Ja kMII iltbrt '11A JI£ I\JPh• • iK'8
. .

S3
uegattv. ZerepU tterunc von Gemeinden ••\u:swaiSUD& au.a 4- ~ind.en,

Auetrltt au., Synoden. denen s1e doh ana••ohloaaen und d.10 eiob ala
nioht in der reinen Lehre oder ala in der proktiaohen Auetuehl'\lng der
Bekenntnisae versagend herauEJg9et~llt batten ereicneten eioh haet.lli1.
·,

!>a itit es nur zu verstaendH.ch. dau die !.oeh,brued.er naob eiur SJDOde aussohauten. der eie 91oh aneohlietaen konnten, ohne den Vezilut
1hrea J3ekenntnist"Jtandea \md die Ueb•rtntung cler toeheschen. An.ordmmgeA
beftl.l'ohten

IU

mue9sen. ·

Nun batte nieh 1m Jahre

1847 dte Syn.ode Yon Ht.asouri, Ohio un4

o.nderen Stae.ten konst1tu1ert. Loehe hatte au.oh 4teeen Schl'itt mit 1e1nem Bat Yerfolgt und durchblioken lasHn, daas swar die SJnOdalverta..
auug ke1ne an aich 1mbiblS.acbe eel, ven.n auoh die lipiek:opalvel'fae9UJ1g

durchauo den Vdrsug vel'Cl1en.e, daaa aber die JcongregaUonalieUaohen

Tendenzan unter den MiHourileuten, cH.e Ueberbetonuns d.ei, lteoht.e der
S1nzelgemeinde und il1re !,ehre vota Pre~1gtaat von ihm nicht. &e'billigt
werde?l koenn.te.Den:o."ooh 1st er trei genug, aeinen · Sen.cUingen den :&'in·

tritt 1n die Synode an~urs~en1 ~r 1chre1bt on Sihl,r a
lils 1st me-J n voll1ter ~met, daes die ~igkeU au:fgrwut n1oht
aller Wol'!te Luther,, 4enn 41• 11,ohe 1et ihm nioht ln all• ,m4

Jed.em gefolgt, aber aiu'grund de-r Xonkordie v:on 1580 die Raupt-

aaohe eel. Dtahalb en.t'b1n4e 1oh auoh al.l • ullne lntm4e., velohe
gegen die JConf \9'f8nz li'o-1 ' Wa,na und g•gen die neue' Koiu'"eren2 einige 13ed.enan haben. h1erd, ••• elner Jelen vahnn ,md &eclaubtn
Verb1ndliohke1', etwae an4ene geltend zu machen, ale in 4er lol;liferens Ton ,t. wa,ne angeno•en wru .. Ste koezme
ltaeaaens in voller Seelenraho 'beitnten, und vael'8 ioh dl'ueb•n• 1oh
linlerde auoh 'bei tl'eten. Incl• iah &ber dle1 aage, babe ioh ketn
lfo!"t von dem zurueokgeso,g en, was ioh ••111.e Sohueler gelehn • . lch
vu.zu,ohte ea nur au allem Streit eutnoilllen u4 der 1t1llen Ueberlagung und. de• f3tudium der 'betnftend.en Sohrlftstellen anhelll«-geben••• Ioh 'bin niohl pga 41.e 9po4alkonetUut1on. loh eJ'kezme
~rin etnen gl'D•••n J'orlehritl ,md. l'llthme Um allervaen, ••• cl~
E1n1~eit iat •1r der ·a ohoen1le Pu.nkt in 4er ~lvioklung der· £aD••n
Saohe;- ehe d1ee~ a~gegeben wueJ'de, tble1'f\e alle~ an4tl'9 ve1chen. 'II

••ine•

'i!/. Beban, op. alt. PP• 229 t.

Abe~ trotz toehe~ ~ereitv1lligke1t t,t 4er.Bl'U.Oh mit MitnoUI"l

11ehJieller ei~etreten. aln er ewartete • .A'lDh f>ine Rebe W
althe1"1 un4
W111ekens na.eh Deutoohland
n'ieht P.1\. U'hal ten koennen~

1a,1 und deren 'Beeuoh be1

Loehe Mhen Um

28

JUetcmri hiel t eino J'o:rtM.ldung der in den :Selt:ezmtnisttohrttten

au&gedru.ee-k ten Lehre und eine ·.1Un\~et t trots der Differe?JIR ln der
Fraga <\er- Ordi nn.t1on und des Pred1gtemtes fuer UJ)llloeg-Ueh. ll!t.1111.t war
Lo.e hea Ziel. e ine ld.ealklrche 1n >.i:IJrika $'Ulzur1chten, geecheiten, .1a

alle Reine J.n.gtrengun~n und '.gpfer tu.er den !au einer bekenn\niet:reun
JC1rche i lil Wes-ten ao~ienen vttrgeb'ld .oh cewesen su. oein. °Ergl!'~ifenc\ ein4
ne1ne 13?'i~f'e 2u leoer.., i11 den~m ttr o.en BJ"'UCh beltlagt t

W11' hn.ben nicht, mehr mi sagen, n1ema,n4 echfcJd. un!4 mehr eine
Nachr1oht, kein Blatt lcout heru.eber tu uns. !!1 1st Bis venn der
1Trn})ranr,; \"on un~ eine SCluulde tuer de w~re1 DP..s gi"bt Recsht sur
Wehmut ••• Wenngl~ioh d.S.e Mbaourl S,node dae, vae •1e i•t,. ha
\f1derapru.ch Z'l.t UJ\9 g&tfO~den is\ 1 80 iet tie d.och nioht ~eworden
ohne una, venn man a.'1.Ch nioht mehr daran demct .... wit' f'reuen u:n.e,
de.as o!1 eioo 1'11190~ Sfnode gi'bt. ~11' knennen die GNte1.nden
gluecklioh preben. 41e u.nter ihnr Fu.eh~ ttehen. S1e babe.
l'e1nee '.fort und Sakrn.ment. Obne Zweifel, A'IJOh c.Ue Freu4e ,,!ld. der
Dank u&ber das Gellngtn, da• u11 tolct•, bertohUgt.
29

Ja will mir •oheinen, ale k:oae 1n cleii lontroTel'H Wal-t her-Loehe
aehr ale eine theologiaa)le StreJttrage

1UD1

Au•41'1JO'k. Dea beide liad
.
..

dem gleichen Ziel, der Xtrehe der reinen lutherieohen Lab.re, Terbattet.
l3eide eind theologieoh

•.•hr geaohult. Un4 uuooh Jconen ate su ••r110

tohiedenen Antvorten. Vlelleicht ilt •• dl_• &pammng svh~hen J(on'1~
taler und. we,t11oher '1'heolog1e, die e1oh hier SU11l eJ'1hn Male ba•l'kbar

maoht; Yi~lleioht ht ea 41tt !ahaoh•, daat man fheologie kehedall.a· ill

luftlee7en tia,m, sonde·m ala eaht• Theolog1• lamer av mu 4- Bltolr! ad

28. -ct. den Rehebel'ich' Walther, ln ttr!'H!RADB YIJI. 114 f., d.er eo
C&ll2 den gegenaei Ugen Will1Hl nr Vertt.u ndlgang aued.ne~.
29, Beb&rt, op .. oU. PP• 2:,8 t.

'
41e ltenk:rete ltirohliohe Aufgal>~ und in ebler hoeoh•t aktuellen
kirohUchen Situation treiben kann, eine ~ituation, die bier nm enlen

Male k1rchentrenneud gew1rkt hat.
I:.oehe ssJ.1 doch bei &llem t1e1tbllck und aeiner groaaen O.iehr88Ilkei\

ebf.ln nur l:9.1ern und We.lther and.erereeih war7der Ite111111t zu v~it entr,,,.eckt,

Uiil

aeine K:irahenverfaesung ale eine vorlaeldige, ala e1ne raa-

und verhaeltniagebundene eehen zu koen.nen.
Allerdiugs hat Walther ~ie ln dem ~1· mi t Loehe 1rilmer leiae zait-

aohwiugen.d.a "rage t;.&.ch uer let•ten Autori taet fuer alle 'l'heolog!e niaht

zu hoersn vel'mooht. r uer ihu var es iwner aelbenerotaendliche Vor&ua-

••t~ung,

dao~ Schrif t und Bek;~nntnis ~1.oh in allen Funkten voll entsp1'&-

chen; und <i.e..nit flel !uer ihn auoh die Sohrif~autors.t-.i ait a.er t'ra41-

I

tloneautor1 taet aueemmen. Loehe dqegen hat aich beaueht, die Bekenn'4-

nine von der Sch1,ut he1• 1u 13ehen, im Lichte der Sohr1ft su. pru.eteu ,:m4
au.esulegen. In <l.1eaem se1nem Bemuehen hat er wohl au.oh heu.te nooh etwa•

.;

)

su es.gen.
!.oehee Labre von der ·i arehe kaDn in ihren Diiferens-punlcten sur
Lehre Walthers in f olgf!nden P.ln.lcten w.mmiert verien·I·
l) Dh 1'1rehe i&t als e1n cgr;pug :?IPH\M wit"kliob. lCil'Ohet Geme1nsahstt

der Ke!l1gen.

tQQltaJa
yi1i~i,\1,
,ot•rn.
man
·
'
.

111A 3thoa ihrer Gliede~ d•n

:,0
----·
--2) Wae-hrend der Oeme1nde au!grund dee allgemeinen ?rie~tertUllG ~ller Gla~-

in 1hr e:dstierenden ooetua rena.tonua et Tare crade4Uutll erketmen kal,.n.

bigen die Ausueb~ des Opteraa G1tbet 1 BUt• und. Sqen, zukomt, id
dam Pr-edigtamt die P0$•1t11

elqlJil,

aufgl'Wld d.er

30. Beoar\, ag. au. P• 52
,1. cf. ~ebo.--r\ o~. cit. !'I>• 119 und 126.

suttuui Gh:rl•U

~gtb•n·

31

3) Zwbohen Oesttt uua. a.,ostoliaoher 0 ~ lit b•i ktrohen1"eohtUohen

1ragen stren,~ zu. untere~td.en. 41• lttwtereu ffllr m1t Vorbeb.81,eu 1UMl
der Situation entm:.J'e()hend. anweudbu.( ~111kop1.lt, Or4·1 nat1on un.d Verfaa-

sung etehen hier trn.r Frage).
Walther hat aut dleee J'racen eovohl ii& •1t:trabe ,md Amt" ala auob

in ae!.nem 186, ere~hienenen Traktat1 11Die reohte ~•t~lt etner

TOIi

St~at•

una.bhaengigen ~angellsoh-,.Luthel'ittehen Orttgf'.lleinae• la Stnne ••lnei- tm.•

eehon bekannten Vornueeetsungenleantvortet.
1) Die Kirohe iat etreng undoht'bar und. lat nv am Glaubn 4er amselnen Olieder von Gott au,, nioht etn am Etb.o1 1hrer OU~er Toa Men.cMn

au•. dchtbar •
2) Der Gemeinde eind alle Reoh'•• cUe dee allcaeban Pl'ieatertuat 1ovohl

altt die der Sohlueeeelgevalt und cler Sakramenta- un4 \forwtN'altaDc

gee•-

ben.
3) Es ke.nn ntoht anP.rkannt ver4en, da•• •• eJoh be1 a..r .1rage der 01'41-

ne.tion u.no der Xlrchenverfaeeu,ig

tt11

'blo••• "AcUaphora• be..ncl•lt. J'ra,.

gender kireh11chen Ordm:mg und. Vel"fa.•s,mg eind kirohentNnn.ena."
Der Streit mit toehe hatte alao 4le Stephan, l'eh•• 1ID4 ·G ra)au

gegenu.eber gewonnene Position~ Yel't'ettigt ~d 1n Riohtuill.~
Verfaesungsfrage au,egedelmt.

dle

1fl1' koennen mm dasu uebel"gehen, Walther• ?Ahre Ton a.er Xirohe,

vie s1e una in eelnen dre1 Hauptve~ns •tlrohe un4 .Aat• (l8S2),

•Die .reohte Gett:alt" (1863)

und

•Dte ngl.""lutherlaohe lll'Ohe" ( ~

druckt 1891) .. 1n aeinen Auafuehro.Dgen 1m 11tuthel'&!l.el'• un4

un unter

eeS.ner Mi.t hllfe auegearbe1teten Verta1eungen der Einselcae1nden
Torl1egt,

aummar11oh darsu1tallen.

Ktrchenl>.egrne~end sind tuer 'Walther Glaube uncl 01.f.enb~.
:Seide atehen in dem Verhaeltt11a sueinancler., 4aet die Off19nbara.ng be1a.,a,
daa Roeren und. dae Glaub•n kraft Heilt,en Gehte1 aci.tft a
Oftenbarung k&nn n,u, 1n 4.el' yollen l3e4eut,mg dee Worts 11U11
Glauben aprec·h en. k$nn m,,r unvermittel, •acezu. Ee 1a,,- glanbe.
Du.rah, fuer UD4 1111t 1hr v1rd allemal auoh cler Glaub• .daftn 1n a.er
Zueignu.ng gegeb•n, die 4a Menaohen suTolkommende Ootteekl"aft
dereelben1 mt cU~ l'ae41gke1' clan, 4.h.Be&ie~tlglr.eit iat in
dem Menschen •••.Der Glaube let e1n haohenk de• Heiligen Ge lat••,
die Deilage deJ- vahren ~hrietliohen XS.robe, ••~ oder weniger
111 Men1chen eohvaoh oder atark. Er 1-t da• E:rgreifen dee Undohtbaren, dle unserreieabare Grund.lag• allea Zuku.nt,1,-n, d.aher die
Gemeinde d•r oia811big~m e.l n Pfeiler uu4 GJUD4.•••t• 4er \fahi'he1' .
iet&. denn waa liohtbar ht, daa iet Hitlloh, sutaelUc, Enoheimmg• vai aber undohtbar 1st. da-a ht wic, wahrhaflig, gu.elt11, '2

Die lCirche vird durch Gottea ~c11ges B'andeln 1n die ED.atens genteu

ao,t;

da••

der von Ev1gke1t vonuat&h,
die Menaohen.- die eiaohaffen voll te, cluroh die Suende in Tocl und .,,1ge. Verdallllllle
fall en w.erden, beaohlq11 a,ioh von lwigkelt, aua dieaa Yerlol'enen und verdammten meneohllohen Geeohleoht• aioh vaehl"ttn4 der
ganzen Weltse.U ·eine ewige ltirche, d.h.ein au•11V&ehlt••. Volk
su eemmeln, dautlbe hier eine Z•Ulanc 8'Niten su l.alnn und
endlich bl lU.111111el al• eine trlumphierende Gneinde sur evlgen
Sel1~e.1.t su ve.r eln1gen. D1•••.r wi«., anbetung9VQ.erdige Bateohlu• wurde den.n au.ch en411oh in 4tr Zelt herrllch auagefuehrt.
Aua unautapr!M9hliohes- Liebe ward. na•lioh Gottee eingeb~rener
Sohn ein Mensch, erfuelll,• tu.er all• Meuohen daa Gee••• 4uroh.

••1n ~1l,ip9 Leb•n• · TH'IOehnte &lle Sunden 4U$ te1n bit,..
te.r e• Leiden und St•rben ~ 'bnoht• 4"1U'Oh
Auferatehunc
Gereoht1@.ke1', L•ben un4 Sel1gke1\ an, LS.oh,. Dl•• all•• hat
Gott nun aller Wel\ tells 1elbat UD111'\elbar angekuen4le',
teile duroh eeine PJiopheten UZld Apoe\el verkuen4igen l&•••n
· und allen de12en B•ll und · Sellgkeit Terhelleeu, welobe 41.-, ITangellum, cUeae f rohe :So\eohatt von der a1ie..e1un had• clUl'Oh
Chiietum 1m "Glau.'ben annehmen ,md etoh sue's.pen Wl'den. So 1•\
denn dUl"Oh d1ete in alle Welt anage~en• Pr•dict d•• ~angeltume dle Welt in tvet groeae Teil• get•iU word.en, numlt,h in
die, velohe dae gnaedlge Wort s,hr.ee Oo\te1 yerwerfen o4er 4ooh
nioht von Itersen annehDten, in 1hreit Unglaul;en oder taleoh•n Glaubn
Terhanen und dahe.r -rerlo_,en verden, und 1n clit, qlohe di.eH1 ·
Wort 1m Glau'ben annehJa•n, 4em OnadeDiotti' Gottee folgen un4 a1eo,
venn sie 1m Gl&u'ben beharren, en.dlS.oh 1111g verden. Un4
Letsteren sind eben die Kirohe.
33
·

••ht

41•••

Wir haben die1en Ab1chnitt in aller Auatuehrlichkeit altgeteilt, ·
weil w1r hler eine Zu1S111Denfaesung Walth.ere Tor un• haben., d1e

••ine

Sohau der Beilsgeeohiohte u.nd bt10Ddere die Verkm19pfung TOn InkaJ1-

nat1on und Xirche ganm deo.tlioh vera.n

1ae,,t.

-Dereelbe Sa.ohverhal,t vi.rd noch •1nmaJ. ln der •reta Th••• To~
•K1rohe und Allt 14 klarg•l-«11

Die IC1rohe 1lll e1gentl1~hen sinned.ea Wort•• ht ate Geae1D~ 4-1"
Heil1gen,. d. 1.a1, o.,amtheU ail~r derJ~gen, v,lche, durch da•
llvangeltwn aua derm veiloren•n, Ter4allmten Ma1ohengeachleoht ~
den Reil1gen hlet herauegerafen. an Obr"i"•tu wahrhaft1& glauben
und durch 41ese~t.~pJibe~_g,he1llst un4 Oh~l•to~einYePleib\ 1in4.
Dae Weeen def ·EiTaae w1rd Ton Walther in 4e-r Gta•m90hatt 4e1'

vahrhaft Gl.Mmb igen ge••l!.•• cue Ton Got\ b~ru.ten uncl auervaeh1' a1n4,
Hin. Erbe 1a Bimiilel ansutreten. Aber hta 1toeaet er aoglei• aut eln•
Sohwier1gke1t t W1e verbael, •• liob ~111 ~~n Itw.ohle~ 1U14 ~ea11obrl..

eten, 41• cler Gemeinde

~er belgeiloht aind, ~ml· dae• aie e1ner ei--

kennen koennte. Walther .b f.lit doh in cter Wei••• bl ~ aioh die ott}to.

dozen Depatiker selther gellolfen batt•, er be1e:l0Jmet 41• I1rohe

.\
59

•, ,

11ch11 .da1u .1st die Xlrou •atohtbaz,• well -.an dle G11e4er
dereelben nioht sehen koeante. ~on4e~ veil 1laJ1 c1&t Wetk de,
Heiligen Gehtea. den Glau'ben niah, Hhen kann, a..n die Gltecler '<:" td1eee.,: Kli-ohe 1m lier,en t-rag~. veil aai,. .dte Wauen Ohrla11en, di•
die Klrche e.1 gentl1oh allein auaaoh•n.. n1e mi\ S1ohe1'he1 t aua
den l!euQhlern herauefinden kann. )4

Mlt geradesu erataunlicher Bartnaecld.gkeit bat Walthett dleee
Se1 te der Kirche betont und dabe1 a.lie g4tgent•1ligen Auteagen bet

Luther und. ln den Bekenntnbao.hrUten u.ebe.rtehen. .Ale ll•ieplel dat'clel'
verweiae 1oh auf· seine hegeae von Q.A. V..JlJ i
Der Glaube alle1n macht tu etnem Glied c1er liroher su. eine.il MltgenoHen dea Beich•a O·h ristf.. Aber clieaen Glaubtn deht n-ieund,
denn Gott a11etn. Wie kann alto ate l:il'Ohe ale dl• Ge,aathe1 \
derer, die durcsh den Glaub•n wiedergebol'an eind, un· He111pn
Oe1et und die evigen Ouete~· 1na Hersen haben, etwae S1oh1ibare1 Hin1
Und venn man a~t, daH die Ve.eter unHrer luther1schen Xirahe 1n

ih.ren Bekenntn1eaobr1ftea ,eitt.e ande.r• An•ioht Tonder Xirahe auegeaprochen ~b~n·, . so oehan,ptet man gel'ad.emneine U!iwahl'he-U.
3S
Von einer aioh'tbaren wabl'en Kirohe n reden. hat allerclln&t an
91oh nioht1 Vel"faengliahea, venn es mi\ 4• Vorbehalt geschieht.
daee naoh O.A. VUl "dle lCiz'ohe eigentlioh niohh andeJ"ee eei, 1111

die Ver.aammlung aller Glaeubigen 12nd Heiligen~• D9lU1 dann ve!••
man. daaa nUJ" tn einem un1igent1ioha Siue •on etner, vahnn
aiohtbaren l(irohe geredet werde. )6
Duu wil"d die Apologie dtien, die u

del' s·ttterten Stelle mm. gende

dao Gegent.eil d.avon ea", waa de au11agen eoll., iia•ltohl
Und wil' ioed.en nioht Ton etaer erd.iahtel.e n l'.UOhe, c11e nttgen.4 su
f1nden sei, aondern vir aagen 'Gild vt•••n :tuervabJ', daas 4iete
KiHhe, d&rumen HeS.lige leb•, Y8hl'hattt.g a.111 bclen bl un4
bl.e1bet,
37
Walther hat die !heee von det a.beolut•n llnsloh,'barkeit del' 1:brohe

a,et·• wiedel'holt. ·1n 1 t1Nh• 'Wld Ja1i", 'lheH 111 vld. de~ SohrUt'bwela

,s.

:,4. LtmDBlffi~ 1, p~ 21.~
LUMIWin..

vux·.

:P• 122.

:36. • •••o.
.
'J?. ApologJ.e sur Ch.A:. ~lJcel TU u. Till, !J'1glott• p.• 2'2, Wal•u,.a,a,o.

111'

H1lfe

TOTJ.

l •.Petr. 2, 51 Luk. l .? • 20.,;.2li ll. fl.a. 2• 19

£9:.

tuebJ't+. Diese SchrUtetellen bevele•n al>er nloht da• Gen.enaohie, Ja
apreohen nooh n1oht e11111al von einer

,Jslsl••la.

Die Gleieheetiunc: Ton Ref.oh Oottea 1lft4 Kil'Che ~ man Walther

allerdinge nicht zum Vol'WUJ'f maohen, var tie doch damala allg~eln
ueblicb.· Gefa~hrlioher lat ollerdtnge ~le Bationalitler.ung de• llr-

ohenbegr1ffa bei Gerhard, aut den aioh Walther hler be•ondera b•l"ll, •

.Die .Argumentation1m.ethode atmet trell1oh d,fn Gei•t 4er Schola1t1k eher
ale den der Reformation~

•in•

Wen wir Sl!lgen~ lch glaube
~etl~g• katbolhohe Jtirohe, da
%eigt d.as Wort •glaubent deutllch an, daH T.on 4er unaicht'bare21
Klrche dle ned.e i.e1, vaa auch dai beigefueg,t e Praedikat der UelUglr:eit t,rwe1s.t.

38

Wie ander! ha.tta Luther ueber .41• Q9§!ltlA1Q INJP$9¥'RII geleh~. Oder te:rner1
Alleo Ge1stl1ehe 1-nt un11iohtbar.. D1• Xltche ilt daa geia-t l~h•
Zion und eine geiatliohe St~\. Also , iet ale unaioh\bar.
Omne oorpua rqetioum eat invUDll!t·Zoo1•d• •it Ohl'i•U Col'ptle
myst1~. !rgo ecoleeta ttat inTie.t b·111,.
'9 · ·
·

~'la.1 thers besond.er• groaaea Intereslie an aieser- Softe der ~hche
w1rd aus e1ner J3eme~-ung deut).1oh -and Y"Jel_leiQh~ Ter.ate.endl1ohi

Dieae letatere Voratellung setgt. w!e viohtlg dJ• ~hre i•t.
daee die v,.hre t1rch• ei"ntltoh unaiohtbar 1•t• Die.se Lehn glbt
insbeeondere ta.er dit Zeiten ~teen ~roet, wo ein reohtslaeub!ger Ohr!at kel!l.e reohtgla9'1'b1ae Oaeinde fin.den und a~hen kmm.
und h1ndert, daaa fa114he. Lebre1' un allein etehenden oder uueoht
gebaxt.nten Ohr1etenm1t ihl'a 'Pooh.en, du.e eie nooh die Xtrahe
ae1en und daa·s aueeer ihrer 0..•m•obatt keine Sellgkelt su hotten
set.-. nioht beQnl"tlhi~·n , verwlsren Wld aeng_eti&c ko•••u•
ltO
Ee ht d.eree).be Gedanke, d.•11- wlr ~el Luther in ,~er gan.11 aehnliohen
-S1 tu.at ion ge!\Ulden haben, die

r~

dan~h, ob man amh in

e!Jll)l'

f ~eoh-

t;l&ftb!gen Oemein.,c,W, o~.r pr ••••rhalb cler ~teldrch• nooh •lzl
,S.

c.:,.W.lfal.~he:t., llnmAI

,9. Ib14. P• 2).
~. lbl-4. P• 2S.

.

Yi Mi,. P• 21.
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tfalther ha. t (t.llerd.1nca 4.le X-onHquenien tuer den . Gl&UbenabegrUt ntcht gezogen. Eii hat indeaeen

1tets rai t deZ" B1;90thtM pal'bei.

tet, dal'is doh dieae ·'U11J1io?ltbare- t1rohe• ebe nur innel'-l'b 4-1' doh\-

baren Xirohen f1n4en koenne und da•s die JConeeque'Qz cl.er Sohwa•l'lller,
da99

man tmn eigmtl1oh ala Glled der unsiah\baren IC!robe oder dee

Letbes Chl'hti ueberhe.U!)t keiner aeussel'lichen l:iJ"Ohe aehr be4uer!ttt
sohrittwidr1g tmd

'W!l

der von Gott gel>o,enea Or4Snung willen absuveiHn

,.1.
1'emerkt aei noob~ due \fa.ither be,; d.er .X nterpr,tatlon neuteatamentlichf)r Au~eagen u.eber d,1e Klrche n.11eilen 1.n ntcsht wibetl'aeoh~
liohe Schv1er1g..1teiten geraet .. \fir ~-•Jd.en

daaa dae lleu.e T-,•tament nur- e~ne

~

folgendei,,

@:1$1'.•\A ke~II 41e

'!'.ell ,e~en,

Ton Go" ~ -

l'Ufene tmd. ln i}lrem Zuemame-n aetn Oot·t lobend• un4 preben4e Behar 4er
Ohrittuegle.eu.bigen.

Walther ~ • mn alle di••• Aueaagen ale Bedeveiee

der S)'nekdoche erkl aenn.. Vgl. eel~• Exegeae "Ion Oa1 3,

2? a

•wt:e) viele eo.er getm:aft eind, db haberi Ohrietu angesogenl
RS.ermit will ewar, w1e die AMlog1e dee Gl.&1:lbene tetgt. Paulttt
niaht lehren, daH alle dte aich taute,i la••~n odv 4en Eeloh 4••
Berr!l t:rinlcen, Jin. Leib und !in Gei•t· 1n Ohr1ato ••1en. Dei- .Apoat·e l •.tend.et hier vt.tlmebr, vie ,0111\ of't in der Sohr~t ge"'
echS.eht, die Red~~;r dtr SJnekcloohe ~. el' 1agt naemlich"'

vom Oe:n.sen odel" 'f'on a.llen ~ . wae nur an einea !e!l• oder an
e1nigen. vielen oder v•nigjn. geecshiehJ. So pvits abeJ> <ler .4po...

etol an Jenen S\ellen eln• S711ekdoohe angev~t bat, uD4 nioh\
et.na Unwah,bttit au11geapl'o.Qhen baben kaim. ao gcwits gi'bt e-• auab
da su etnem Ldbe UDd Ge.ilte in Chrb\o Tereint«'•, alto wahmaft
Gla.tt,i'bige, $ltt0 elne tirc'het wo 41e beiden helltgen S$1a'Ultate
naoh Ohrbt1 JUnaetsung verwal t• t veJda. ~2

'·I
\

ta 1st auoh w&hrcch•inl!ah, d&H WaUh•r alt 418••1' !MN
aleh gegen den f&lsohen An~tc.lta~eaam:en ha.t

w,naen ~ll.-il•

I

d:e~

l

n1oht mu• in l'eu tsehla.nd, aondem auoh eohon w1eder 1m MU.en ?,end.e

'•\

det. 1i.-e1hsit den :i:lrch.engedainl.:en beclrohte.

:Sa gi'ht Jetzt v1ele, die da.J Pnd1~amt fu.tl" nichia l.\la eine
gu.te. menaohUche ilinrichtung un4 Anetal\ an•ehen1 wie doh eiu

Ge1ellsohaft ihre Voraitze,, ihre ~recher, 1h~& Sek~etee~•

\lrnehl:t, die ihre Inten..,n besorgen fallen, alto llaChe •• au.oh\

elne religioeae Gea~llachaft und. atelle eimm Prediger an, d.el'
solange 1hr vol'P,Ndigt .. ala .e a ih1" getaellt. Aber· 11e1n, 10 . . .._
eel\ wir da.a. :?redigtamt niohti an.e.~n, v•nn wir lutherieche Ohl'i.
steu ae1n Wollen.
4:3

Wir ~ueaaen nun ·v ei tet• ,Mah der :Sr'°he~•ia• und ien· Ve1'-

haeltn1s der i;,Q\ao

fflU'

K11'0he .f~-,:i.

Weil die s1ohtoaren Gel!lein1ohatten, 1~ atn.n Wort~ Sek1'ament noch W\\lsentlioh 11!nc1, wegen der in 4eneelben ,10~ bcd'i!l-f
denden wahren undohtoal'en Ki.re.he wahrhaft Glaei1'biger iw,}l Gottea
Uort den llCiDlezi KS:rdhe tr"911, ao .) laban 41.uelb'!n .aiJQh ·um, ·4'r in
ihnan verboTgen li(?genden vabr•.~-~·~~n !Clrob.e vjll,q, -.m
dies ~uah nur .zvel oder d,ni vaeNiii 'd1~ Oeval.t. v•lon.i· Ghrl.atq.e
se!n,r ' g,.'UlBell Xirohe. gegeben ha\.
44
·

Auo dem'.:trc,11en un4 'nitlten de9 Worhs Gott•• folgert W•lther-, claaa
dort.

VO 98

verltuendlgt vir.d, e\va• gesohiehU Qo\t IUlllelt .~.i oh

Geme1nde. Diese Oemein44', eei ti• auoh nooh eo kleln.- ·1 at

•m•

abt,~ ~

tnnerha.lb der Kirehenge111ein~ha:lt clle vah-r e lU.ro.he Jeeu Ouhti un4
ale solohe m'it l.tll~n der Xir<sh• von Ohrislus gegaben•n Behten ~--

g$e\attat.
Dies~ l!irche iet, obfOhl ihra W
e;,eu nach tmaiolltbu, dooh

~~'!"

n1 tlv e.i •kennbu. :vaa bei••t, uie weiat •ich an gan.s 'bestimmt~n Xe,t..
ulen un,a. ?eim.zeiohen a1ia1·

.\
•'

,,
..

j

Obvolil die w.11:t~ l1rohe lh~im ,1~ntlichen S.i mie naoh un4
lhrem Wesen n:s,ch undoh,tbar id, 10 itt dooh 1hr Vorhancle!r

1ein (def1n1tiv) ¢rke:nnoar. und 1var eiu~ ihre ~ennsetoh~n 41•
reine Predigt dea Wortea ~ttea '1JLd die 4er Sin.set~ Ohri~ti
gemaesee Verwalt'IJ.ng der heil1e~n Saltriunente. 45
Dadu.roh unto::rooheidet aioh aben die :rechtglaeubtge XS.robe Ton einer
.•

-~ I,,

Sekte.- Die actlctire!'iso!1e Kil"Oh~J J.s t n.19 aolche kein !eil deJ' vabren
IC1rohe1

Wenn wir Lutherana;· gewbee ohrhtliche Pa1taien a1s Seoten
vei,wert·en~ eo .ll1e1nen wb d&t:lit n1oht 411 !C1J"Qhe1 dh a.u.ch in
d1esen Seoten ,,s~ooi,g·en l1egt. ,<'>nd•:rn clie falaohe Lelu,e •••
Die liuthoraner be!-cennen aiqh ait ihre lfamen su ke·i ner ?a;te1.
aonde~ su der eµi1gen. alten. all,genieinen lttrch~-. darwll fre1l ·i ch auob :ru allen d.an Gem-.inden: insc,nderbett, Y.elohe ale ein
Teil dieter allgemeinen ltbohe aioh duroh 1hr rec;,htglaeuo ir;es
Be.kenntni.a offen11s.r~n. 46

Walthe1• gibt Beine Definition von !qizinzdohen f'o}&endel'IDe.4~eru
Wahre l(ennzeichen eill.,r s~~ dnd >Ut~mlioh nuit 4ieJeni~n,
welche l. die daciu:toh 1u. erkC.ntnde Sa~h• habon t111aa, ~!
al.so von derselben nte get:ron.nt werde:1 l.toeNlen. i. welcho. da•
d&s Dasein d~t Sa.aha. o~· Gatahr del' U'aeunohU?lC, no~we~:uUg
und untru~glioh n.nzeiaen.

47

So iot alao <lie Kbuhe daa e1ne, u.eb~r dex,.. gan1:en .:Erclbod.en aut•
gebt.eitJt.e Jol~ Gotte~, dh Vtn'•S111tlllung ~).ler glaeub.igen und
d~h den heiU.g.en. Ge\~t gt,heiligten ~••le.n. wtlqh.e 4~~ Augen:
der ·Menseben meiat .g q,u l'trboi'gan bl,etben und mtr Goilt ,be)!:~t .

sind• die Jed.ooh ~ :vor r,t~~~n ottenbar wel'de:o., vo Gott••
\fort rein gopi•ecB.st wlrd nnd .d ie heil1'9n ~temen.te. iaaeh Ohri1ti
Einsetz.ung ve.rt;a.J.tet wer<J.~n. Dne ht d.1e eindge ~iroJ:i.,, Ton
weloher vir wia1en,. ,und. ~er die \rli' kaftlpi'en woll~;\.. ~ .~l,l'd
nqn Z\far· auch der g&llZ~ F.aufe d&t Berufenen und Get~t~n I ~ •
genannt. vll'.d £e1"nelf von ~e.sld.rohen; Batio~irq1'~»,: Par.ttiularkircheu wld dot.gloinhon geredet. ~ &e~ehieht ~If .,mi,· -~n ein•
uneigentliohen s1nne: unc!: ma aarwn. weil unte1 d.1 Hen Q:S:o'1t.bareJl_
Uav.i'en di,e Xbuhe. Ct11'1::tt·1 verltorgen 11•,. ~eil die .~s~n,eehltn
nur untet a.n l3e~ene,n tu flnden elzld. 48

~.

Vie etellt eioh nun Walther die 14ealge1,alt eUler 101.ahea
Geme1nde vor 1 Er hat una iellie Gl'lllld.taetH ln de?' Sahdft •·•»1, reohte
Gestalt elner vom Staat• unabhaengl&•n 91'&n,e11eoh-111therieohen Orte-

geme1nde1 hinterlaeeen und wlr taaeen 11• kul'S zusa11111~n1
Sie 1st vom st-.te unabhaenglg.
.. . . .
Ihr iet die Soplueeaelgevalt duroh daa allgemelne ,ritte\e~t\la gegebe11.
Sie hat die Pflicht. f~r die Nehmng dee Wonee GoUee Sorce
su tragen. ·
·
1hr iat die Aufsic·h t ue~er die Re1nhe1t cler Lehn un4 d•• Leba.a
unter ihren Gliedern autgetragen.lhr 1st geboten, mit der reahtglanbigen Xirche auHel' !hr die
E1n1gke1t 1m Oeiet su halten.
Sie hat darauf zu sehen, daH in 1hr Tor Gott und den. Men•oheil
allee reoht und in Orclnung sugehe. (Sorge tu•r 41• Arlien, St"'~
f&elle, Vermahnung, Dbllplinargevalt)
·

Jed.em einselnen Gl1ed der Gemeinde liegt die Pflioh, ob. fi:u,r
die Erhal tung von Schult und lCil'ohe su aorgen.
1 Der Gemeinde alt soloher llegt daa Wohl tuer die CBD•• Xll'Ohe ea
Hersen.
D1eae generellen Grundaaetie verden in den Paragra:phen 12

tt.

111 Einzelnen ausgetuehrt. t/1r atelltn te,,, daH Walthere theologhohv

Beuanaatz, die Lehre von den Rtohten ttnd clen Mllohtu cler E1nselgcein-

de. bier 'bia ins Elmelnt durohge!Uhrt 1tt un4 daJIU eine praktbche
Jorn gefunden hat, 1n der er doh 'bW&ehl'en k8JL11 un4 cluroh iOO Jahn
k1rohl1ohen Lebene bere1te bewaehn hat.

Nooh eine andere oharalcterhtieohe AUepraegung bat ltalth•r• Dea-

ken gefunden. E1 ilt eeine Lehn Tom klrohliohen Amt. Vir haben d.le
Kontrover1en, unter denen er d.ieee Lehn auJgeblld.et und auagHtalte,

hat, aohon beeprochen tmd taaHn

Jllll\

da• lrgebni1 lmn

sa.,...u.a

!he•• 4)

Die Aeater tind 4er vahren lirohe gegebea. (lhA• 11,D& Aat,
la& hellige Pnclt.gtem\ ilt dle TOD Got\ cbu'oh 418 CJ.emein4• alt

lnhaberln d•• Pr1.e atertuu un4 aller lll'Ohengewalt uebertraaen• ·
Oewal\, die Reohte dee ge1atliohen Pde8't"1Dit Sn otff entlloh•
AIJl.te Ton Gae1nech.tte vegen ausuueb•n·
49

I• ht kein mu dell _ , aller· Ohrllten glelohsua•ts••··
dern eln von Jeno vereohled.ane1 .Amt. (TbHe l)

IOD-

lie se1ohnet doh au d.uroh 4n. Oharakter ct.ea l>lene.e, ntoht a.a
Herraohene. ('l'heae S)
.
51

ilt dae hoeohate

Amt in der ahrhtliohea JU.:ohe. ('lbHe 8)

De1ll Pred1gtamt gebuehrt Jhrt~ht und unbeds.n«ter Gehol'eaa, wem,.
dar Prediger Oottea Wort tue~t, dooh bat der Prediger lr:eine Berr-

eohatt in der K1roha; er hat daher keln Recsbt, neue O.ae\se sa.
machen, die Mitteldtnge un4 Oenaon1tn in der Kil'Ohe willltuel'lioh einsuriohten und den !ann allein, ohne vorhergebencle lrkenntnia der ganzen Gemeinde zu. Yerhaencen imd au•simeben. (!heH 9) SO

Hier wt.rd beaonder.s deutlioh, vie aioh Walther nach beideu
Set.ten gleichzeit1g geaohuetzt hat& gegen e1ne Prie1terherrtohaft d~roh
die Wiedereintue)lrun:g

~~r

Grun.dreohte der Gemetnde und duroh die Sohaei-

fung der Verantwortlichlcelt dee einselnen Geme1nc1egliedee 1n eeinen
Bechten und P!liohten& gegen elne wtllkuerl1oh• Qemeindeherreohaft
duroh die Forderung des

~or.aam., ,ge-gemeb:e r....deuu.geia·t-i"lcshea,atr.al•l~

eolchem und aoveit es Gottes Wort unter der Gemeinde auertchte,.
Die Berufung geeohieht duroh die Oeaeinde naohTorhergehender

ierat,mg aller und de:r Abet tmmung aller 8t1mmbereohts.gten Gemelndeglle-

der.

Wenn lrgend moeglicsh, aollen Pfarrer d&su hen.ngesogen verden.

Die von Walther dabei angetuehrten Oru.en,..

h&l'• loh doah der !lrvae-

nung vert, veil eie die alM'l•r• Seit•, 41• 'du.el'de d•• .Aat•• und den
Ernet der Enteche1dung bei · der Wahl der Geme1ncle betonen1

••• so hat 1var d1eaer Bertif der~etnae auoh ohne Mitvlrkuug
era.te:rer (ao. der Pf'arrtr) eetne ~elUglcelt, 4ooh edol"dert ••
eratena die Liebe und Einigkett, velobe :naoh Ohrteti Wll1en un,er
allen G11e4arn ••inee Letbet daUtlDden und sioh be•eu«ell aoll,
2. die l!lhre, we1ohe di• 01,-IIJ.bigen deil tl'taen. Traegern dea Alllt••
eohuldlg ab4, uncl 3. die HeiligkeU und W1ohUgtteU der Saohe

SO.

O.•F,.W.Walthe:r, op. ot\. P• ,&),

••lbat1 due auoh -111• allelnelehna.e a.telw hter n!oht .alleina
nnch ih11er Eiulcht ha:Dd•l;•, aon4ern bereite Tol'hanAene' X1rohnd1ener, ~,enn .1e· aolohe --~ehen kann. auoh vhkltch .
lhrea Bate und UnterZ'lohte aioh h1e:rbe1 bediane.ud Um.en inaond.erheit d1e Pra.ei'ung und or4enU1ohe oettentllohe teieitrllahe !1D-

nd,ha~

ee.taung der Gewaehlten ueberl••••-

Sl

Dae Berufen von Predigern d.uroh 41._e Oea,~nde win MOh clea Jorbild Ton Apgesoh. o-p. l und 6 gehandhabt. X>1e Ol'd1nation. iat lceine

Elnaetsu.ng, eonde:m nur-' eine oetfentltobe lteeu.etlgtmg 4•• Berufa der

0..einde.

WS.r koenne11 drei Soh1'1tte bh hln sur G.r'1eD4ung der s,111pa,

unteraoheiden. Der er•t• Schritt wrdt getan, ale Walther da!'$1

cine,

fuer die Dreifaltigkeit1gemeinde eine Gemeln4eorcblung auesuarbeiten.
Mundinger beschreibt den~ der Verhandl~en auatuebrlioh

''

~

ve1et auf 41.e tae.n1gfaahen Sohvierigkeiten hi~, den,~ •ioh WaltheP gegenu.ebereah.

'.3. Juli 1843 . wur4e dit lonat!hti:GD TOil 4en Geaein4,g\1.ecleJ"D,
·
S2
'Unterse1.ohnet und dacluroh re~ttkraeft1g.
Sle ta, 4aml 4a.e YolbJ14
Aa

fuer elne ganze Reihe Ton Oemet.naeordnungen gewolden.
Dtr sweite Bcul\l. begiml\

mu clen Yonerbancll,mgen sv -BS.ldmlc

einer SJ'll0de• Die eraten Sohri,te n 4enn Vel'lf1Jtr::11omng alnd Puto~

Erna\e Briel an Walther Encl• 1844, Wal\hes•1 !rletveohnl au S~hl•I'
Antang

i845, die eogen. 11·X one1ponde1'll~cte• • der lrb~o>,i,el •1'

51. o.r.u.walther. op. ~it. p. 251.
$2.

53.

Sie betS.nd.et eioh abgecJ.i,u.at ia ~ . Tl,
MI.Ut.tl}.nger op. att. PP• 1,, ff,

105.

.. '·

.....

Paa tor Ern••• :Srhf 'b r1118i 4en Plan
ll1Dl

n.r GZ'U114'cma etner ~cie

ereten Male auf. Walther antvortei 111t

~

Po.*tna

1. die Konet1tu\1on. der SJnode ••••• ant die Xonteaaiouachriften. wenn maeglioh au.oh etb:l die Tl1ltationeartikel
gebaut verden.

cla••

2. s!e meeee die Gewaehr dah.•i" gebeu,
all• S..l!cion~
mengerel au.a 1hre:r M1tte
werde,
:,. 1hr Bauptdel nsueeee d.~• 1oerc!el'IUlg cler llnheil un4 Relnhelt
Reinhe1t der lutherieoben tehz'e 1eia.
4~ die 87node 1011 eine beratellde Xoerpereohaft
un.cl tn
die Becht•· der Elnsel&emeinc!Ml nioht •tncreiten.
,. Laien eollen Sits und SUllllle 1n de:r ~de babe~. (Aol& 15,23)
6. Alle Entaoheidungen der s,noa.e ma.eHU von. c1en GaeiDAen ·
'be:taten und gebUU.gt verden. S4

••rl>.-t

*

••in

Ea darf nioht uebereehen verden,. va, eoloh ein Unternehmen su
dieaer Zeit bedeutete. Die me11ten Gellleinclen: he.Hen die S\ephanaobe
'

Herraobaft nooll all~ugut Sm Geclaeahtnh •. ha.Uea vohl

car

noch an d8IL

lolgen der Zere~lltterung zu tragen. 1lun filerohtet•n aie JUL.t,1ltrl1oh niohte
119hr, ale eine neue l3eaohra•nkung
ih~r
teu..e r •l'kautten lecbte al•
.
.
11.nselgeaeinden und al• :!inselchrilten du1"4h eiun gl'Oa•ldroh11.ohen

Verbaud.

Es vat' in a.er !at nobt tehvlertc, den eln1el.nen 011'4.•#'A

die lfo~endigkeit elner VereiaigQD&
.

a..~

8-ieinden
su eine? S7D0de
.

lclar su maohen. Walther hat audb 41•• v•rm.ooht und ••!lien Plan, ll8Qh,,.
cl.em

er

eimalden We~t tUld ·cU• 1>%'1ngliobkeU eiur eolohen Aufpb• et.-

geeehen batte, 11.i~ allei' loueq,uenz duJ'chphehn.

ile Zveok unc1 zt,1 der SY1!,0cle vlri ate •~tnng der Baoh,e
uad ffllohten der Palito-ren un4 <klaetn.cw,i• angegebn.

Naoh den 'bei4en v!ob•Spn '"1fen ta 01..,,1aa1, Ohlo, a

1:,. - 18. 9. 4S
&,node am 24.

Und ln St/

l,oul• • 18. 5. 46 konatUui•rl :~14!1·, ·a.le .

4. 164?. Die V.erfa1w.ng 5S ze1gt tolgende ah$.nktc,r1~

,Ueohe Merlcnalec

i. Die La1en batten hier

S\l.f.1

er1ten Male Sitt UZid' glti1(,hbe~fChtf.tte

Stimme in ei~er Xirchenver•~lung erhaiten. n1e

o~« 1leht Tor,

dais au:s Jedem der angegebG~n Bedrke ~e ein Paatot ,md eln

t.ie

vertreten e1nd. Die Gefabr elner •Prteaterhel'r9ohaft• ,ohl•n alto
gebannt zu ee.1 n.

2. Die !JUtber19oben Beke~tnbaohriften 'Wan~ sur

llflA,

ZWD

Fundament dei' Syno4a1Y91'fa1t1ung i,nd

~

;oJM\\U,9 .1.1»&.•

11nbe41ngten Bedingung

fuer a1le zugehoertnden Kirch,~ gaaohi vol'dtn. ~ i t var nioht ml'
elne groaae 0.1chlo•ee.nb•~t innerhalb de1 .S,Jnodalkoerper, gege'be~ und.

die E1nhe1t d•r Leh~e zur Vo~a~•1e\sung •,nodal•~ .Arbel\ erho)en, aondu•n die Arbe1t der SJDOd• ael'ba\ feet Torgeselohn•t a aie

Jroun.t• doh

.

mr in den l3ahnen dieter Bekenn\n1Hchr-lt·. t • bewegtn und mHM .doh

3. Die elnwelnen Gemeind•n, die 11',h 4er SJ2104e p-,hll••·•~~ ' blell,._
aelbe.,aenc11c. Aber attoh 41• .S,uo4• ht ala etne

TOIi

Staate ,mabhunglp. -

l'.oel'!)erechatt 1~ ihrea Hancleln: frei tm.d ~bhatn,lg. l'ai'in I J ~ ful'
ihre Arbelt un.geheuere Moegliohke.uu.

ln elnea Al't1ke1 111 *lltlther&Aer• he bat •·• unter der Uellel'•$~f\ 1
.,Waa iat able Spoa.t iin Yo.1'1i u dleJtnigen, velche ,1oh 't'or
deraelben ta.e,ohten. ft
.
.
line ft7nod• t•t tin t~t•r Vere~~ YOD. Gtaeln4en R k1_rch').1ohen
Zvackon ala ·s,B. llrbalt~ un4 ro.el'denng ct•r linhaU dea nine

:Btkea\nleaea •. ga,1n...• .Abvehr de1 .,.,,~tel'ieohen

Unv••••,

Jle:tADbildung Jm•nfUger .P..-c11,-~ 'and liehNr su »lad clAtl'
nrohe, o.e :£fentl1ohe fruef,mg und ordentllobe Jineehuni 4erHlben 1n ihre Anter, AuHiDdUDC ·yon Mbsionaren, Untentu~
sung armer Gem•S.nden uw ••• DieJenigen S,noclen, welohe
•tner
Synode ~aammeziaet~et-en tind., habtn da1 nloh11 au ·
Vel1e
o<'ler eiteler V1eltuere1 l»'tan, •o~rn daa Wort Gott.. ,m4 at..

n
1~r

_,/

h1•a-1ge Not bat ale da.zu cea~en. lm.d 1hr 1teh\ in derael'ben
lio t, . w,nn 1hr a~ d1eeelbe noc~ n1oht etkenn\ und 4a• Wol't
Oottes epl'ioht e.uoh su e'uoh und will auoh· von eueh be:tolgt Hin.. $6

Mundinger be8chre1bt 41eeee wiohttge ~reignla folgen~l'll&e~enl
In a oe:rtain sens~ one illq o'all the aonet1'11'1on of ~ Mh90Ul'i
81.nod the ree'lllt of a MYen ·y ear battle to·r oongregatlonal ri&tlt•·
'.ehe contrioution of Walther, eneale1 •hould not be overloo1ce4.
Ba.d it not been for ifalthel't1 om,onen'•• the prinai:pie ot oongngational righta wult not hrfe bulked aa iuce or been \;orcled
ao p.reoilely 1n Mili•ou.n•1 oonetitu'1on. S?

Wir hoben nun die Entwt~~lung _de1 Walthereohen Kirchangedan1Een1
You a..r Auawandel'\U!g d.Uroh die aanigfaahen tontroTereen -und K ~ ,
bh hin su aeineio Au11prae~ng 1n d.er Eoaati,utio~ det Miaaout· Syn09

vertoJ.«, • .Ea lat hier nicb.t dei'

on,

41•••• gewaltii• Welk in !reite

su w.erd.igen. Ioh 1it1e,e deah&l.b ein.e berutner• StSa•·•

'l'he .American lnther alto vro,e tbe• ilonbMD.tal wt>Jk11 OlmJ'oh
and. Minh tq, The Proper iorm of a nitheJld
Ohu~ 8Jid

1~••

The Evangelical tntheran O,huroh. •h• ·Tfte 1,·1 1ble Ohuroh ot
God on Earth. ThHe aito J161 be ca1le4i ftrat p~ipl••· Jlr'OII
-them, and b7 aene of theli-1 \he whole ot ' the ' ·m ·,~quent saoffment
of M1ss0tll"1 n.s voi'ked ou~. And 11&%11' it•~ in
ia.A•
gratefully aotdiia:
eqed
their
ci.ep
1114ab\UH
to
».it~
.. .
.
. ': .. Walther. .58

•u,

ha••

Wel)Jl S.oh mm. da.1 JBr~1n11.1 lm.l'• naaaien:fade, · moeohte ioh suent

an e1mn beseS.olmend.en und aei•t uberse~n Zvc erhlne,n. Ale ~1~•11

clara.n 11,ng• ••in• LehN
SU ,ohr~ib•n' ~~ ~~·~le :·Prul•
.. ·. YOJl'
. •: .(\er
.. . [1.1'0h9
·.
.·
.
•n.eetze:il, ~atte er dat ,g,vllee Getutbl, ti.ta ee _a lt !ll~~ftiisoll~lUea
,,·

49!:l Wiedel"komme~ det l•nn ent1e~agin,;.

,,. LtJ'l'll.1i)Rd.lB,

nn. 1»·

12,.

\

Ir 11.~nnt eef.ne Zelt olt ell•
.

J?. l ~.tngei- op, oU. P• 119,
ss. lilngel4er u.a., lf~Sbtr Ali !U. 9u.mll, P•

'Mi,,erneohtBSt~ ctcr lfel t• • un4 w~ tu gut de.ftn, die,~:;~

Btobatologie. mlt in unser lSl1d

YORl

W.aen.

'fGn

~.

Un J.lenmalen ~ ~on 4ft

h.llkt1on der Xirche bine1nzunehmen, w-.n, vil' b Sinn• wa1,11era uD4
Luthere an der Kirche weiterbauen wollen.
:Denn Jed.e eehte BeBinn\mg ueber die Ktl'Che kann n'tln einr.is,1 JD1l'

1n d.er Desinn~ ueber ihren Urspl"IU!g uncl 1hr Ziel bea1;ob,en. Und. 1n

·1

41eeer dop:pelten Spa11:mmg dee "Sahon Jetst• uncl -~• 'lo.oh 11,ht0 ceht

yiatoi3a

die lirohe all! die· egqleda

ihn11 Henn entgegen. Aber auch

mir 1m Bewusstoein dteser Syannung vtrd a1e 1n freu•
und 1m Oehorsam

%'.ll'

1hrtr Tt-a.&1~1on

~

l:leiligen Schrs.tt c\at reohte Wort fuel' th.re Zeit.

und die reohte Form t'uer ihre ~seinsvebe in 1.'hrer We1t

und. iett

find.en.

Wnlther hette mtt def !ntcleckung d-ee Reohtee · der Ebselga!'3ei1Mba
.
'
.

ei~aet11t. Ihr kout mit dem allgen1e1nen Pr.·i eatartum
au.oh die Sahlue11el•
..
gevalt zu. Der P.rediger in ihter M1Ue iat a.er Toll OoH d11Jteh die G••

I

meinde bernfen.e Vel"kuencUger det Worteu und Ve~'-11 d.el" Sak~en\e.
1

Oe~em1e'ber der 1rage, ob man die aeueterlf.ah ift~!ltbare Elreht •it
cler firohe Jeau Christi gld()hee,zen koenne, ha\~'- Val'1ier Jlit d~
·,· '
eoharfen T~nnu.ng von slcbtbaiter ad unlic.,htbare~ t1roti1 geanho~••,
•
I'
.
hatte da'bei da1'auf bettrmden. as.as Jlian. mt.:r 'roli . dieaer'·:al.1
der vahren
\..
\:

.'

heiligen K!rche spreohen koenne.

.\

~

Hir -haben Waliher in d~r UelJej,uhme des =o"h~~ Sohe•s
.
.
.
'
. \'" . .
Beettffl!"JUD.g."C'8r 'i!gentl'1ohlctt"U~·aer,.:Elroh'e, n~oht. tolgeJl Jcoennen.

und Saktaam ~elt ·mtt clea Men-

Wo 1:mer Gott duroh Sam Wort
•

~fin
~

vann Ul\d. vo

·~

f''

~ pfael:}' 1.
•

•

j

fl1'

don

•

•

ht ~ l ~· t'11*llohhi,. thulen
•

•

•

)

•

afga.be kann ee· ,i1oht ,etnt· ueber 41•, .4te al..t ·• •. ~li'OU ihct, . n l'ioh\ea
I

o¢er 1hren Olaullen

aun·m.u~1~.

•

I

•

'

'

'

'

•

Vie~eQ ·1·~-~n

I

~~

Nllt1\ mar, veil 4H'

?1

Jleill&• hh' in uus i1en Gltm.'btin sohat:t\ 11D4 una 111'l Olml'ben e.rba,1,.
Vfohl aber nehmen wir duroh die. !a\eaohe, daH una

daa Gnad'emrort

tler lu Ohrhti '?o<l und Autel'lt-al:mng fuer uns 19sohehe~n Veraoehmmg

ln der KS.rohe, d.h. in der Oeinetndo erreioht, e1ne Verpfliohtunc aul.
Denn eA gilt, So!n vfort ttnd Seine Ve!'hehl'IUlg suere\ in 4er Gemeind.e,

da.nn in der i-Jelt su proklamieren; es gilt, dle 0.einsohatt det G!a11ben1,
der Hotf'nu!l(; u.nd der Liebe o..ls eine dchtbaN, el'lebbare su verkoez,pem, ea gilt, die Ileiligungt

z-1.1

det w1r duroh db Reahtfei-tlga.nc be,,.

treU alnd, ~u. labon. llaa f.tOBOhieht abei- in der QpffllPPl\o· aOJ¥Jt2"8, tn

4er Oemain9chaft der nnderen lle111gen, der Gemetn4-,d1• 41e Verhei•aa.DC
Oo\te1 traegt.
Allerdinga haben vb dw.tl1~h liaeihen Jcoeimen, daat lfal\hert t1eb•~

\

~ e dea Sohcma o eine beetimmte Antvort auf .dle J'J'agen und Mheta•D4•

/

1einer Zeit geweaen atnd.
W1r haben femerhin WaUhert Alltebegi,1tf in eeS.Ur Dol'!)elbe1t nt-

wiakelt. Das

Amt iat

ale daa von t\er Gael.ad•· ue.bertngene keln• Recht ...

atellung ueb er der Gemeinde, ~ondet.n ein dienend.ea

Am, iumit\eJJ. 4er Ge-

meinde. Aber dB.a J.at ht gle1chzeitlg e.le d&a Ton Gott Terordn•~• un4 aU

S.inem Be1l1gen Wort ~delm• ~centtu4 dei Ach~, ~rerbietung UJMl

dea Gehorso.m9.
Val thers Sau.pla.nliegen 1st ee be1 all• aelnen Bemuehen. seve•en,
elnen Ort su scheffen, an dein die LU,he:daohen l3ekenntn1ue als dle
reQh,o w\d volletae11d1efl Auelegsmg der JieU1c,:en Sohrift gehal. ten verdffl
UD4.

in 1hrem Sinn, klrobliche' A~beit gelrfeben verdan kann.
Mi\ d1~11e t-!el'k hat

er

.eet.ne ~loglaohe u4 praktt.aoh• Arl>e1'

tu•r die ge.nse Kl~h• Jeco. ObJ'ietl 1eiei1tet.

'/2

Joh eohi1es6$ ~it ainem Zitat ~•
~

du

11

o.r.w.wa1,hera Vorvort

uu.th.eraner11 aus dem ,Jahn 1849,

SOIi
•

6.Jab.J'..

• I •

\11r ,,ollten oder v olJ.ten niolit, wir iollten und neaten Lttthera,.
net sein. Was t.toll ten und ll!onnten vir mm tun1 \fii' mae,en. 01
eJlCllich da:t?e1n gebeu und aageua Vohl..sn, 1011 de:an der chrietliohe Glaube, den vir bekei,.nn uDd. 1n unterm Berz•n tragen.
duroru:.us eu1 lutheriechel' Glaub1 Hin, ao 1.et der luthei'hohe
Glaube dei• chr.ist11olte. Und ;ollen dieJenigen. die dieaen all,.
gemeinen christlich en Glaul>en haben und bekemien dul'Ohaue
'Luther-on6:i.- oder die TJ,itherisohe Kirohe sein, eo iat die lutherlaohe
K1rche die ehrhUiohe, unc1 so dnd. alle Glanbigen al.ler Zeiten,
t daii1 \Uld 1wa und all e Pa.triar<)hen, tmd alla Pl"Opheilen, ,met alle
(/
.~:poatel, und e.lle ZeUgen cler WahrheU, velohe k111nen an~nn.
v
Gl auben gehabt und durch keiuen anderen eelig gi,worden aill4_,-

l nther~her ge~eaen.

"

A. Dle Deue S1 wa.Uon. 4•r JoHOlmDC

ln cler qetemathchen Theologh ci.r Gegenwart beobachten \fir
elne foi'\gaaetste Bemuehung u den Xirohugedanten. &1 VS.rd w1eclez•
nrea.ckgefrogt naoh der Geaohiohte der Z:lrohe, die den Xt.rohemecrllt
auapraegte und in beatl.~tei, Weit• geatal:tei.e . la "11'4 a.r 11Kil'Obe1 ~
cle:r Dogaat1tt vieder eln 1\ftel' Plat• ngewleten. la, aan geh\ ao ""'•
clle Lehre

Ton

der Klrcbe mm Zentral.beplff cler J>opatlk

IU el'heben•

.Anclererae1t• bat au.oh cl.le d1alekt11t;he '!heoloc1• at.oh Ton

Antang

an bewaet aut cten Boden der JCS.rohe geetellt u4 daaU ~ . , gemaah' al\
4er El'kenntnta .. cl&ae Theolocie ala eohh Bede Yon Go\t

JllU'

S. 1lama

der. JClrahe, tn staet>.diger. Beslelm.Jlg n.r G•dn4.e doh Tol,ldehen kann.
Dl••• Bevegmig umel'hal'b der !heologie hr GegeJNa:tt &eht lan4
1n Band 141 t e1nem W1e4erel'WIIPhen'' 48i !ll'Ohabewaetaetu. Waehren4 un

noc~ •or 40 Jahren cl1e Xil'Ohe a,l\ eo1lologltohen oder c•••lleohatlliohen

lategorlen hatte 'be•ohn1ben koemwn, lad.ea maa de 'f'on
f.deallat1ahen bl1gion1gedanken. her Tv1tanA, bat

•t.D.• a1ic.-1n

Mil· hnt• auoh

111

kbobllohen Lel»en wieder. ·• tun Bllok ,m4 •1D•n S1Jm fui' 41• Spaun. .

14
Ton l:trobe Wl4

Welt betoam•a• Und wuhnn4 ·nooh Toi' 80 Jahna 41-

Ye~,reter einer eaekul.aren E~ha,01011• ten i..-ort1,ehen4an ValergaJSC

ur X:trohe ve1Hagten,

beobaoht1t

IIIUl

hate ubetall eta bvaoha 4.el'

~irohlloben und mie~iona.riaahen Al'btU, du• Ton neuen ,heologiaohen
PraeJlitten herkomend und mlt uu.en, 4• Begl'lff cler Ilrche &4&equ:aten
Methoden arbe\ten4, dt.eae Prcphestlu:n& ~t TtJW"••n 1a,1en.
Die oekume~11ahe Bevegmig hal Id\ ihren ant fAte.-enfaatnmg cler

ntcbtkathollebhen Ohrt,tenhelt gerioh,eten fen4ensen inn.erhalb cler
ltn.,_~ l'Ohen su eta.it ~ - BlilllUthuDg

'mil

den konteaaienellen. Urohen,.

l•dankcn s~!''?l.~ht·t~ 111, lit uebena.t lehff9loh,
ur oea..
.clte O.aohiaht•
.
meniechen :Bevegang und ihnr 'lagnngen, ancet~ 111, S'!othola 19a,
ueber t.au.eanne, Edlnlraqh. ,J"ero.tal.• uD4 Aaderdu ~tmal. aAf 41_• 'f•~
aohledenheit der Tend.ens su
befft&811• 8prloht
man nooh :i92.S angeaioht•
.
.
. .
.
der Auav1rk:ungen dee er.ten Weltkriep1 Ton •ln•r 14Weltkil"Ght1 ala a..
SU

eratrebenden Ziel,

10

IUCht

ll8Jl

ap&et•~• ala aloh dleae tdee ale

e1n.e Utop1e erve1et un4 nooh nloht tina&l daa elntaohde ohri1tl1ohe
1
Einhelt1bekenntni1 ge:tunden verden kasm , 41• 'Elnheit ta R&Dd.eln.
Aber au.oh hler 1toeHt man eog_leloh vied.er aa1 daa noah un,eloeate
Pi'obl• dee Xlrchenver•taen~i1ae1. ·eoda•• man aahlie1Jlioh,- a4

welt ich ••h• ertt 1948 alt alltr. DeuUlohtet.1-, ad 4a• Ziel

IO-

•l•~

ohrl•tltohen Manuatt,kirobeueberha,:q,, ••r•1ohtet.
W11' haben nooh nioM den elien1iliohen AutpngtlJJUJlk' cter obe

cese1obneten !eatn'bunpn genamt. St.• beginnen b·esetohnen4ene1H at\
elner lftbet1zm"QDg bl I.ager

a.r neutH·•en\ltohen '1'h19logle•

.·

'15
.Am 1h14e de• vorlgen Jabzhun4er\1 1<1hlia aan 41• l'Nge 4.eJ! 111-

ldl'Ohe ,;eloeat und· unter den forachern grun4aaehl1ah :llalpe1' erlle1,
tu haben, ~d wader dl, Behauptuq 4-r Uuoh,he1'

or Putoralbriete

41U'Oh Sohlet.emache~?,nooh dl• blU)c ~t Ap~•t,lgeaohlohte c11aJ'oh dte

.

., I

1'1eb1ngel' Schule bat ea vemooht, den 9AIIIR:.PI su enomH.H 'll• Dt•·
1

Ul'k1roh•" w.rde all.ge~ein au• den pol1\lt0hen und geHllli~t11ohn

lategorien ihrer Zelt Ter1ttandq• 41eH vtt4el'UII nalT au, doer Wel~ 411
XIX. JahrhU11dert1 entnommen.. Seitdn bat alo.h

•"9

Hhler ,am,.ebenahba -

re Li_\~n.tv dem Probl911 der Urk11'0h• und or Jnt1tehung de, hubtatho-

lls1am1 gev1illlet.
Wenn 1ch reoht aehe, haben drel Bew~n tn~rhalb 4e1' n.n te,-..
aentl1ohen J'oreommg die Arbe-U an unHN• Problem Tonngetneluna. Vlll
1900 entdeokte Albert Scshwiber 41• Be4tutullg 4er :ltohatologl• fuer &la
;

VerttMnbla de• UrohriatJ~'1m1. 2 Sela lauptveltc

1 Dle

0.1ohloht~-,~11

Leben.Jeeu-roreohtmc" hat _in be14D_I6gem 4er 'l!haoloei• ungehe-,. befftOhtend gewirkt. un:d sm.of M11111tnil . - .m •• ta\auohlioh al• 4&1

h4e elur theo logiqe80'lltdlil11ohtn lpocht beuSohun..

••M-

h•r clali Verataendn!a dee 11.roht-laUtaMa. lboheno4a•.eu

h Sohwet tier• daaa· 41• ueb~1ohe lerl•i tang au • • l o ~ ~ kt..,_
r1en nloht 1a EnUemte.ten

8111.J"eloht, J

41• tweU• Bewepe nnn• loh 41•
liohe 8chule. A1J.ageheD4

TOJl

•ocenaaw

Beltgio~ao~icsh~

philo~gtaohtll Jol'tOhunp~ {JeUaQ.lteb. u.

a.) ~a,deoln• maa h1u.,. • • c1aa Jn.e !e1tue11i a.t.oht 111. •lull 1Nftll
.

Baa. to-1en. in •t11er po11Uaohen. todaln

.

.

ad nlicl~.• •li l7inrelt

?6
•~letad,.en vo.r. 4 Dass aeinf' hecher Ud ,D rf•t• die Sp1'a0h, citenr
Zei t aprechen U!ld zur Aus11ichtung 1hnr lJotachatt an Ue Juecliaoh• un4,
he14n1eche ·w elt 1n deren VoNtellun,akrliae e'lnbeten uJl4 die•• bit hln
RI'

gnoet1Mhen T.erm1nolog1e uebernehlllea. Ja,

Mn

glng aoveU, 4ae

OhJtlatei,,tum als eln synkretistischee Phaenomen inne~halb der or1enta11aoh
~41schen Religionegeachichte zu beg'relfen.

5

Aber man hatte d&d.uroh noch n1ohh elklaen. I• Gqen,•11• . hal\e dch die Antwort au! die J'rage, vie denn

aa.

Ohn•t,nwa all•

andeJ'en !tulte und Religionen dieter ZeH uebel'Cl.8llern konnte, hottmmaa-

loa Terbaut. Im..'1lerh1n hat d.iese ganu .Arbei\., abpaehen Ton ihftn b\n-

a9n, die theol6g1eche ~rbett gan~ entsohieden el'Weltert und v•rtiett.
Ioh e,-lnnere nur an Ru.dolt Otto's und Hei\mu.11ler11 St~ien..

Von groeaem alintlusc uut· Ue leub.emueh,ing um den Xfi,sh~nc•danken
let feJ"nerh1n die Jtormgeohiohtliohe Saale gewetea. Die._ 111 4e~ 20ft'
J&hren m1t 'Bultmann und D1beHt1.1 beginnende ~r'bel\ bncht• l ·bul ·:nn•
!b.eaea W11' k:oe1U1en hinter ~He !~e.dlUon. 41• una in 4n n•utes\qen\-

11.ahen Sohr1ften erhe.~ten iat, ntcht SUJ'swskfra«eti. Wb haben "'ielaeibl'

thra.· Jlntstemmgsol't 1nnerhalb der paletUnenailahen bsw~ hellenla\i~hen Urgemeinde zu su.chen. Und alle !enoht• '1.e'bn· vo,her~~·•
IB. alao da• Leben Jen. dn4 al• dopati1obe .bpl'O~elttlonen 4•r Uz--

&ae1114e n veratehen-. liet.t,r wa:,d• bi clienr So!dll• 41• lltenrl•~•
10111 IW!l ·.lt1'1te~1um

der Eohthet, g-.ohl uD4 41• llnhei\llohk-eit c1Ml'

•aiiceuen voellig autgegeben.. 6

\,

..
rhohen Jews11 • ,ondem

mu!'

·nool;l aut· den ·.Gf.m•n 4a1' l1I'J\t~el:'

~~

&ttl\en.- Neben'bei ta! beiu~. dd'a auoh ln de~ Jonlg4Jeohi:e~tlio~en So};m11

trots ·d er kritischen PJ"a~mis'sfjn durahaus p~tbeh ~rbe~-\.e t vt.n, .
Alle groaasn Forqe·schtchtler
. hal;en ein Lel>e?1 Jett geachrielJ.
. e n,.. d.att

ihre

~~weil.1ge

l>qgrnatlk :··in. :ttil\· v·e rkuendi~

mm..

lew. nneok.9194esiel'I,

Die l3edeu.tung diea•r. Schv.le fuer unsar Problem 11t die..

1

.da•• ··hi.er. die•·• 1

Jra59 naoh de:r Entstehung d.er ·U,:kirohe na!:kal geatellt vtr4~ v.nci ~tr
we.rde,n nioht um:hin koennen._ un.s 1m Verlauf 4.er Untertw:-hung ait den
Arb.el ten dieeer Schule auaeinand.ez•tn1eehen.

ZutaJ11111eda,Husnd mo~ohte· ioh die Situation der Fors~hung,i. sovei~

aie ·u n•er Problem betrifft, folgendermaesen beeohreibetu Pie Jrage
nach der Entstehung und der. Gestalt der Urldrob.e it·t uebt?raU .rleder
neu. ges.tellt wo,-de11. Da.b·e 1 'titlrde entcleck·t ,. da:ss die .JconetUuie1end,en

Momente dee K1rche~begr1tfs T1elgea\alUg •1~d, in der Raupt.~~e ab•l'
nligioes.e u Oha.rakter tr~on. Der XlrahellbegJ"f.ff kasm ~lao mr· a'1s cler

»otsohaft.Jeau und

elem SelbetTtl"Staendnla cte'i" Urgeme~e

~n~tn!,r\ ·

ver¢en.

-~1'

n,u.~eit·a!lientllch~
l31glft 4:tl'
.
.

••l••h·
.

hat ubea de:r

ohtiatl1ohen eina altte1\amentlio.h• '1!l.d e.l ne ·.c tteoh:S.aobt
11~

.Autdeoltun&

Wun•1-

.V M

a., ·y~J't'effl--4nh••• Ten lkJslllMt \:lei Jda mt DHen

vt,1'4 •• Jioi\ ~•h~en,. dietien·. ~-·~

*-·~-'.~·-·· . ... .... .
·

,-.u

suer•• ~h.nphen.
'

,; •.. :aqtolf 1u1.-,~.(td•;l· li'.arltt'f D~be~tue, ·. r,piJJ M. -~ el;. ·i .
,

.·

.

.//

78

";· : Dae be111t,

towelt

·et

da• Grl~~Uobe qeh\t baben vlr

n,eh·4er

l34tdeutung und naoh cler :Bedeu'1mgavu41unc &ea Wori•• ~n

ur ·pi. .

ohiaohen und he1lenilti1cben Literam, fur 4-8 hecU1ou uoh
habn.e1aohen Xorrelat.en un4 naoh 4et G•tohiohte

ue Begriff•

uu

TOI'

ua4.

Da<Sh 4ea Jb:11 au tl'agen. f•rnethtn w•Z'dn vir un• tler Sep'tuagbta n.

vend.en und tragen, weloh.• Praegu.ng a.tr

4on

aut,au.oh•-.

•*~ttJt .f o-

mtnua achon erkennen laead. S0hlle11l1ob ••• clie Jrage naoh do anmaelaahen Jforrelaten Jouos behan4tlt wer4en.

Seu Plato und Thuqdld.ea beseichnet c1at Vort $)$1•1it cla1 Zu,..
aammenkommen der f ~ei~ l:luerger 1u eintr TolknersaMluJ"C • .8
Berauawfen geachieht duroh einen

ltm•

Dt.11

la wird 11oh dabel •ehl~n.

daa Bild und den Oharakter einer grieohhohen ~ 1a Auge

1U

behal-

ten. Dieee unabbaengtien Sta4htaai,n haben •'•'- eine '?end.ens sur
Alleinberraohaft. Un4 •• mag wohl Hin• datt 41•Hr Zug ~•r ~hl•lvi tut dem Wort auoh noch aJ)baf.te\e, alt •• in Ab ohrl.~t~iohen h-

brauoh ue'bernommen wrd.e, 9 lf•it•r d.ul'fen vir clar~ e~ern, claaa
selbat naoh d• ln4e a.er gr·i e~hilchen Sta4t1taatn 4&I ta.al dee fnien

Buerger• n.ooh maechUg naohpwlrkt ·h at. 1Jnc1 •• due'd\e D1oh\ tehwertallen. e1ne Panllele n. den vtederhoUen Refoabevepngen 4el' rotmiaohen Ka1affH1\. 4te

J• bese1ohnen49J!W11•• a,aoh lmmer

1n 41•

•p,e

alte Zeit• suru.eokt,acen, su konatntei-en, $0 1011'8 •• alto nioht ueber-

••ha Verden, datl de• :SegrUf 'P....

1'

.,,.u.11o, .,.,. ?limbut

a.,

E.u-

aleohe~ und Trad.ttionellea anhaf\•t•
i»ti- B•grlff '8,Uoht 4&nn a,puhr b a.en Mf•'•rlqnlta ad • .l!)Yej.t

8. Zua :rolpmen of. aw,h K.t,.Sobllt4,, WdsltlM
la n,,11 !llffl, Ill •• ·
9. So dle TheH TOil l.t•,llo'baoh\le\l la 11V 1 1>1• Khohe i!I Uzrolu-lda.'- t

die aber erat Jecltu\UQ8 e:rhaeU • ~ er 4en laahwelt auoh ad 41• hellent-

eti1ehe Peli.ode autdtha\.

lob , ~ . 11.nd ·aber a.le ZeupS.111 noah nioht ·aureioh•d, ,. eiu
Vel>ernalune 1ne hellenietltelw Ohrbten\ua usunehafn. Gas tloher aber
hat der Hellent.et in del'

z,tt

der apo.tolhohen PrecU.gt 4ft lfort

tk\t1tt¥ einen kultieohen S1rm. a11od1ert. tJD4 der vorile:r eNaehnte
Zug sum :hklusieven v11"d dadurch nooh verttaetkt worden aein.Wei taue w1oht1ger ht

•)O;Jr•nk :Begrift

~

die Welte Lln1e. d.1e uebel' den

der Septuagints. be Alt• Teetaaeu\ htn•Wuehr\.

ln de~ JiXX linden vir eJskJttJa etet• ala Ue.be~etS'GDg Ton

ptbtl,

vaehrend PPA«Plt d• he'b:raebomu.i !di, e~taprioht. Aber auoh r.$ tl

ta\ ml t •DM9flil uebe:raeht word.en.

9Bbt:1 ersoheint vonuegUoh
Nehemla, Dtn,

in d•n

Bueohea Rec, Ohl"On_, Jina,

!aa dagegen enohdnt -• orwieg•nd in Gen., b, L9',

Vail

und Pealmen.

J'ragen vir naah a.er :Bedeut,mg 4et Wortee lm l!ebraeiaoben,

10

•ind vir ereta.unt, su find.en, da1• .' belb Wort• ful' •v-enuml.=1• ,·
•zueammenkommen" Sm Sinne clea Hoh-VeriUIJleln1 1m4 der cbuch

aa,

Te~

t&JIIQeln -gebiideten Menge gebraucht Verden•. De~ Oharakter 4e1 Ver.....elna
dagegen 1st..neutral. :Sr mu.H duroh ,men :aaohfolg•n4en GaiU.T bfftilllt

~•-I'd.enc ale J'eligloeee·r d1l1'oh

--1 r1fhltla -LIit tkk)•da Ja. 11bilPR our
/

ala pl'Qfaner duroh Jedta beliebige Beivu\1

~IIJ DdOJ.• ot\tl lillll.

11.ev. Analog tu-.r- •,d& ntveder, eu\vedet' '.d& ,,.., - oaer 1$

Mt.$.

la.~

.,.a,.

m.vttnet-

die Be1'4• 4er OOhNll.

·

!eohnleohel' ~

bra.oh flndet doh· tehl" eelten und wtri en\ ln c1en ~ h&Wft.-

Dami t -etehen vii' Tor 4er

tatu.ohe. _.,

~ Al,. fe8'1111tat k•u.

Wo~t tu.er lJrche oder O...lnd.a gehabt hst.-~• tat tu.er ell• ll'tlehaeii

...

. ..
1eloht . zu el'klsere11. Denn, d.~r. ~ .1@rg b• h.l •l' 41~ . ,• •.:.·A•t
.

.

.•· f: . ~. ,,..:.... :: '

Xitlder lerael, _.d ie Gne,.naohaf\ 4ei 4'lf'Oh Jah'reh bew.f~n.e1i'
°'1Ulli:,:~ roh.
.
. . . . : ·~
~

t1n4 vie die· zuceho.-

J~eh• Band wunder'bar gefuehrten Volkea llrul.

rigk~it zum Volknerband an lloh 1ohol.' •inf Au1elohnung den &1',Clera

Voelkern gegenueber 'bedeute\e, eo hat ale doh tamer vied.er 1a lulh.• 11
in ~em daa _Ilan.deln Jalrnha mit· selnem Volk dar.ge•tel.lt w,.d akbaltaiel't . . _

wrd•, auegedl'Ueokt.
I• i at vert, aioh tu erinnem, daH kebel' cl.ti' gnHe.n Pl'opheten.

cl.le d1e Entartung d•• Jrultu• nit maec.h\iger S\blll• gegeia1elt hab..n.
dle Abachatfung dee Opferkulta a.uh tlll.1" illit etu• Wor.t ervaebnt he.bu..

Da• Volle :hrael var au'.oh nooh alt 4a• abt~nn-1gt un4 i:mgehor,ue d&I

duroh den Bundeaaobluat • -i t JahYth aut allen andeten htioun he1'a'IUl-

g4n1omaene und Tor allen anageselohn.ete.

l>iete Aneohauung witd 41:lroh 4tn

~

4,r 6-eohiohte Golt~• mlt

teineta Bunderrolk korrlgbrt. Wir koenuen. llJll hea.\e aohw,r.lioh e1De

Vor•tellung daTon maohen,. v•lahe Wltlaing 4ie laou,.oht 'Yon 4ei- Zent~..
l'U.Dg

de• Tempele JahYeht ~ h -41• Belden

<59,)

fJl(1I c1aa ,eli1So,..

Dnkeu. d.er I1rael1te11 gebab.t bat. Del' !e11pel var

ale Oottea ,hetlt,...
/
ger Tempel 4.leJe~ig• Staett••. an ct.r Hine Yel'bunA~eU ~ /
hgen~&

••1n•

var, •it d• Volk lhren hoeoh1.ten ~~ fNMl. Un4 ,o,..... Sein

.

.

I

U.111.c•• O.bot bett&Dd•. vu •• uclckbar, :• •• Ir 41•,,,~taeu~,. an ur
•• ••cefuehrt w.ercle koennte ser•toeren luta.

Der hoph•t H•••klel W••t u.a. eln~~

/

ki•i.:1/ »ua.

~ ale ·,1oh

vathJoen4 4-a Exile volls1c.a4e Uavert,ul& 4411' ~•li~oeun ~ m , e l i
unte:r 4-en lsrael1ten.
\a.
war elnl Got\••~•n~I
ohu
:
. Vor 4a
. bil
.
,

OP.I•~

•S.ntaoh undenkbar, mm abe~ ~1\tt .•IA _.Mt Wee t~4en .v ,l'Cl~.

I
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Bier tat ••• wo die iedeutung

dti· Sehr1ft 0n\deokt

vl~, die :Ent-

wtoklung der synagogalen Schr1ftTerleW11g und dea Juediech•n Sohrifti-.lehrte.n tums seinen Auggang niat. Die 1i1ter&ttU' ueber 4,811 Tempel

ve.echst an, die Meditation. tritt e.n di& Stelle clea kul\hchen Ban4elnt.

•Gebet 1st b$aeer ale Opfer" wird sum Lo1l'mlgtv0rt. lO
Naoh der Rueckkehr der J\Ulen &us dem lxil wi~d au.oh mil dee
W\edera.ufbau des Tempeb bego1'nen. Die Reform dee :Z1»a 11entra1t:a1,n

allen Tempel.kw.t in Jeruealem. Dh ~ g • vin betbeJia,l\en .und

tritt auf d~m Lande

Bn

die· Stelle dee Tempelku.ltJ. In der Zeit Jeau ha\

· ,i~he Bedeutung erle.ngt •. Ja wlr kotD%1811 it•· htar ct..a ZeXl\i'Ull de•

•

religioeeen Leben& nennen. !ltS .ht 'bekann\.• daH der juediaahe SJ~

gogengottesdienst das Muster fuer t,lne ~th-e abendlaendiaoher Gott,a11
dienetformen, 1.B. ~u.o~ der ohri1tliahen gevor4en 1,t.
Die Idee det

g•bt\ .1pgh batte

thN Hntrt.le l3e'1eu.tung t'ur

da• Volkaleben veJ1loren. Die Religion war mehr o4ei- -.nicer s11i' PJ-1-

Ta.tae.ohe des Einselnen geworden~ 1h14 dle

•sunen.

la

lande",

die

• Al'ltlen UM lJedru.eoktenJt·, d.ie diHe ll11\vioklunc &lJ Sohul.4 em:pfand.en.,

vueaten, daes clie wahn gl)np1 Ootte1 nlcsht aehr db Volk1gP,einaohatt
,afaee&n

konnte, Diet war die Zel \ c1e,· q•baUI inn.erbalb 4H'

szebe] ,

der ltolffentikeU'i-oeramlgkeli. dee Judaismu.•, vezm wlr ea. bl tiller Jdr,.
chettgeach1cht11ohen An&].QC1•,t89.. nennen 4\lert•n. Ba 'fal" abel" auoh ell•·

Zeit der gro1een apoka~flQh,a Joffm:mc qi cle:r poliUeobeu Jlrela-

n,iau, Ate aohlleisl1.o b su ..,,·i•lll&tn Ze.n toennc deJt ••'ttobea

s,1'bata.n41glcelt de1 Jv.•dltob.en i olkjs fuehrten.

82

Die E~1,tenz elner ganzen Reihe •~nkl•lnen kirahl~~h9n .Geae~
•oWten tnnerb.alb der SJna«og• und cter Juec11aohen :a.ligton_ !engun-

a.

gen. die a ioh dul"Oh beaondere meHtan.itob.e Rotfnungen oa.J' chu'dh

b.etonten Re1tgedallken .,on den an4eren unter~bt.edtn., var fur ~le ·
Bntvicklung dee Urehr1atentim, 1n der Sfnagogt \Uld. ma 4er

lieren• von Eedeutung.

12.

HS:•r

s,na«oge

••S. nu,r eoTlel b••rld, •• vii' in

dleeen Bevegungen. den Soblueeael

IUll

Verttaen.4n1e der

10

oft tehllnletr-

pretierten Tatsache haben, da0.i d.as Utohietentwn ala Sonder~ae
ill Ju•dl.a ohen Religionoverbe.nd

Pauluo

1& .•

n.

nooh veit.e re:ct.att•nn konnte UD4

en.ah

naoh den. l3er1.c hten ~r A.pgtaoh. ee!M Mlea10111a"J'bel\

etete in de~ ju.edieohen S7J1agoge beg!Jult.
Zuaammenfaeaend. etelltm vir f;eata D.t~ Jegri~f

aer

•ti

~(tJlr•Ja

1st duroh die Oeaehiohtf JahYeht alt eeln.. Volk• geprae8'•· I~ 1.•I eta
Auedi"uok dafuer. ~11, .~nmd1aet·11toh Ue ~Uglonep11elMOhafl 1ID4 4le
.V olkegemeinacbatt ein, dnd. ~ h 41•. -.,vlolal,mg nr .S,UCC,n uncl clte
Zent1'el.1sieru.ng de• Xultt trltt 41eaer Geaut• 1n dea B1nter,n.n4. 1a.D
'be•e1chnet die gahal,
ft

,1ab7$ eiM in 4er Yollc., ,...iuohaft nictht aebY

v•l'W1l'klichende Groeeae, 4ie Otlle1ucshaft derer, c11e P«- 4n.

Augenaohein Jahv•h als den Ber~ T'l'~~n v.n4 a1., 48-n J:o•end.en ervuten..
In4eaaen wun .pr n.eute•tlll9Zltl~ Jegrltf

tk1'l.t•Jit duoh

41•

l>iaher ~gezuhlten Mount• nm alle,venlgat•n el'kl.Mn. Dinn nzm auoh
4te ileo.teet.aaent11oll• Oemelnde doh &ie 41• legltiae lfb'Ul cte,• -1,tte~~

•ntltohen ONMt~ .wt.11, •<> hat . sit. ~h nt.. t .lmtn l(a)l1 4anU geaohl,
••• •l• tl;l,' Da••in U.D4 ~r So-fftin alleiJl °"91' lle1'1"1l ,m.d ~~\er

·J••• ObstitJtue, aeima ltort tuad. etiJulll W•* Terl!Ukt. ·J>aD b ••S.U..

a,
X~••n.. ••b.er Pnd.i&t mad aelna !od. aa lnus 1 111 ••WI' .tat'ei-ate-

hu8£ und der apoatol1eohen Verk:uen41giing_ln

11t11911

.,_,,racun4 ai\

••.l ne~ Vollmaoht vul'de der altu. .Qlllll. Ootte, clle en\tobeitlhdAt
P

~

geetellt. Die i'rag~. ob tie 1hn all cl.en MtHia• und c1n lrloeNr,

al• den. neuen. Weg su Gott anerkennen und. thi,e HelUgeaoh1oht• Sa.

L.lo'hte ••in.ea Jtommena· veretehen Woll\• oder nioht.•
Und lugleioh ~de ~er

&•lo••'·

Denn

».....ttt ur ~ in n.cUJt&l.er Welle m:_

mm wt.rd ee 1m w.t!liii'~ft.Oh
4-t lllcL.n 1lal ••14en a~,1loh,
. .
. .
.
\

4aa1 die Vei'heiaeungen Gott••

n's.oh\

aa Hin folk ta

\ieohen odeii aostologiaahen Gro•••• gtbun4en

s~ • ~ poll-

,1n4.. Vlelaeht vJ.1'4 -,

4ar Olaub• an •elnen Sohn, der ubli' ~ie ZQgehoerigkeS.1' sma ~-,ac

_l•l'Ml11 ,

BUii

Iarael g.a ': $nt• daa Ale Maohu\ dee X-sl'ul . . .

'

MP angetreten bat, en11eobeldet.

lJ

D&du.l'Oh v1rd aber sugleioh d8J' hd&Dke

ur J,wuh].,mg 1lJM1 cle•

Herauttgerutenaeina au• der w,1, neu tmel an4en Teratand.en. W',ua •• bt...

hei- 1a Judentum und nQoh aw ln ull heJ.leah\ilOh~ ~ l ( ) e ~ - .
l'len al• e1n 1"an dee M_R IOhR ad e1u Vo·n abrif\ OoU•• hb o4er &11 ·

• • Gehen einea W~e,, der cmroh uebenatur.ltobe OffenbanDCen •ioht-

bar geworden var. vere,azubtn vol'4nS va,r
d. .

o,,ets Gott••

illll•• pl'IMe~ 41• luN.ht 'tor

oder el• torcfatltige _:etaoh'1mg ci.1 Heilavec,• Ur

lnhal.\ 4er Religion iew••,

10

•te.h t mm aa Antaq de•

Dlll:lG

•J.ZM» uue 8ohoepfunc• lint Tat Gott•• ~ Ohriew.a, 41• at.obi

Wege•
1ml' • •

nne Moeglioblcelt 1ohafft., toadern 41,.. Moeglloht•l~ 10hoa Yerv1J'kl~.

8~
,•

Mtl,t•ia o.l.s die Gsmeinsoh1;1ft d9r

»~ne

Olo.v,,end.en~ die ad

·'

~i•se·,

!at Gottea anti1ortet in l-0ben, Preisen v.nd D3.nlten. Wld. die d1ese
ueue Sohoepf'UDg, den lleginn einer neuen Weltseit be1:~ in Pre41~.

Leben und tfal"tyrium.
Dieae itirohe wei•s eioh all Xue~

mr.

•olange aie lll'Ohe J'e111

Ch~.a ti 1st. Sie lebt nu.r~ aol:a\~e ab •it lhNra B11'l)>te •erlnm4•n

t.,.

Und in der GemeineohAft mit threm He-ff?l und Me11,el'·, d•r Gemem,c~,

dee .l!ll!U1 !ml Qhrigto,a und dea

J1.M1 J.1 Ohrilli 18' s1e dne esoh~tolo-

g1eohe Gt'oease. Stie ht in der Wel\ und w1rkt ln der Welt t abH· de
gehoen nioht

5!11

dol'Q "Weltlieh•n'', d~ iftt 8.*Dl Ans,~h der Sl:;I

nlcht verlallen. Sit1 "1rd vielmehr reglett du.roh die. Oegenwart des
:.~

;;gpe;gma, der eschatologi ooh~n Gabe 4er Nndzeit in der Ge~en~s.rt ihre~
erhoehten Hel"l"ll Jesus Ohr1stu•,

.UU

14

Solange tis

4*k19sia l11Q.1Rhll-

1st, em,findet aie ihre '$xist,n1veise in· der Welt als lremclheit

und Venu.ohung. Denn ihre Retmat bt dol't, wo 1hr Haupt c11if Soh•ren

4er Engel und t rloesten regiert.
Tuer dh '>Tel t 1st lU,ese

flStsltde. beidea

wugleiolu Bedr,ohung und

Elna.dung, Gericht und Onade. DeJ2ll 1n threm Vorbanc\enseln, in lbrer
Predigt, in lhren Werken der Aftlt.l sibt de der Welt elne letst~
Moegl.1ohkeit, angee1chts cl.ea · TodeJ, der Maoht dea Sat MS und d.e8'

kolllnlenden O.r.1 ohtst8$eis su beetehen. Dtuch de reiaht <U.e Hand
Gott•s in die Welt l11ne1n a.ls e1J;l.e lllah:Und.e, cleUtende ~ Yerhebeena...
Mahnend, we!.l der

U!A 1-, alt Jed.em

Tag

na•erkoamt ~

cmait au

8S

i-,~~::

BnAe

.-n~hlich-n11iliohe.l ' Mo~gliobkeHen defini tiY. l"Mii•t ,
.
::· ···
Dw.tend auoh, veil die Welt ihn eigne Ootw•rlaH••i~ ~ ;·t ~a

Oo·tteebaes nioht erkennt, aolan,:e de tloh telltet nioht k~DDt•. Veil
die '1elt Gotte9 Handeln m1' ilu' n1aht 1then ud niaht yei••tehn Jrann,

eo~e a1e Jioh in der hofflJllll«tlotenund abgJQnlltieten Gotteete~

. . . '.

be.1''l~t«: Verheis,end schlieulioh. veil h1•r ~nal\tn •iner Welt Toa .. .=. ,,.

Ba•&·~ Streit, Unfrieden und Unglaubea d~U1oh v1rd,

4a•• 41~ ~etn4e

.

..: . ,.
·-.-:
·,

. ..

""'

· · · · ·· -:,

Gott.e1; o.n diesex-· ibrer Vel'fa.llenbe,it ke1un An,eu. ha\. De.11 ale, •
IRA then g~$0h'~ f en, das kommendlJ HAW

\Zh•

Qgbti

eahon

.1•t•t W1rkl1chkel,

baoen ku.rz verauoht, 41e Au.esaten ueber die tlfiltt2.tt- v1.e

wir ale bl N.T,finden, zuaa.mmell:IUfaeeen uild

•HHD.

n!ge ~1nzell'ragen. eingehen., db mU d• »ec.rUt

mm no.oh d

ta l.f.

•1-

nNlllle•

Seit tlem !eginn unoere• Jahrbl:m49"-• 1111' ••lnen theologl.ea_b,,.
kTitlachen Ent4eemngen hat ~ lmm.ct:,;o v1eder di.e Jra,e nab'h 4etll Vei1iaeltnt.a iron Je-w.•

una

der ·l.Jrgeme1nde anfr,,wof1•• !a ietf eo ltmtet •hi

bune,:o, wiedel"holtee At~ent, ~ .UDIDOegl1ah,. 4aea Je-11J· bei H~I'
e~tol.og1schen Pr.a.J.gt vo11i nahe b.,.orth~e~en Oo.tleeN\oh, bel

·

"1•1" enta Ind1vt~lle 8'rlohtst,n rro. .igfl!eit uc1 bei 4eJ' ttr.:mA. •aetsl1oh poa·i U.von Ba1ttmg der ~l\en ju.e41echen Jlels.ion cecenueber
.

.

• . e1ne JClrc.~ngi~~Ddung halt~ de~en ko~n.: Seln hasrot var .~r

•1-• .¥mm.ea.. der 1n lats.ter, enteoh,t4dMr Sh.DA• ml UD Plan trt•tt
~~n4 ll•· .Ans•ichen 481 )~of~~oAfa letst~Hl !ac9• af.4,h a,boa

I

,,
4eut1S.0h. am Horlzont abselohnen. lS
1erner verveiat man in 41ea• ZU.allllllenhanc 4.ard, dal• in 4•
una ueberlieferten 'l'e1l cler Predig\ Jen daa \fort

pklf•k

tehl\ un4

cUe belden Auanabmen. Mtth. 16., 18 ~ Kttb, 18, 1? , Ton Jeher in
lhrer llede~tuDg aehr um1tr1tten dud.

4a•• 4.er

Unter allen J'or1Qhern ht Ja. mm daneber Eb.tgk•U•
Bauptgedanke der Predigt Jeeu die bttilt&1
'

la SYAi
,

lit UDd man
I

•

nesete zur gruendllohen l3ehaildlung un1e11H Probl•• dleaen 'l!el'lllnu
uncl seine Oeaoh1ohte genau untertuaha. Riel ltaJU1
geaohehen.

16

u.•

Je4ooh nlcht

tJnd auoh die D1akuaalon'UJll c11e beS4en neuteaiaaentliohea

Stell~, die in den letsten JahNn

10

Tie-le Vep in allen Lag•"1 thMlo-

gieoher ioraohung gega.11gen let• kaim hbr mr kun anceuute11 verct.a.

uiw

Ratte man fl"\leher imlller vied.el' Tenaoht, 41• blm&~atell•

Boealeohen Kirohe ale .Interpo1a,1on 4er f111ehlcathollaahin lll'Ohe au
erklaeren, 17 daa Problem aleo dutoh An~ 41r Uneoh~U· UeNJf

Ver•• su loeaen, so hat die neuere Un\e~hung 18 4lt Umloegl1oblle11

•in•• aolohen Vorgehen.a lclar erv1ettn.
W1r haben Ylelmehl' iA. Mt 16.18 ein. tehr al.tea, u n p ~ ~

&l'allaeta,h kons1plert·• • Logion JtlU Tor uu. Da• v11'4 b•tonAel'I ·~ tl!oh

duroh Ale ·• •lt.laohe Jae~

a.., test•••

,..,.,Pl a.. Ju41tJeh ..

·'!"

He1lal'Gf 1 .Ill'.& W, ba!mt, hen•1"•*, Uli p1eoh~iOMJI SpJ'aGhcetuhl

8?

...,.11tg f:Pe11de

!le4'.~v1nclunci :q;tle be4a.. he)neboh•

•m•l••t

ferul' kollmt daa WoP,spiel •it Pe1ru, 11'a, t.a ,.,_..bo~. n elna

reohtq Simu ..Da. b1at ~IMI uncl

1*1rl•tlA bau.en~

&'Qt dbnn

.

Dae Ol'ieohitahe mu•• cluroh

kgbt
vt.11 l • ••a.a..
.

~ii

~milWOh-.•1 audh Ue

Pointe ••~•ohieben,
Dle Fol"la deutet al•o

at eln hohH Alteio de• 'lfol"te~. Ae:r auoh 4al

7ehlen bet Mc und Lo ap1'1oht nio~t cege11 db 'loht~et.t

a..,

Von••• ff9l•

feln wir doob auoh aone-t nioht an der F.ohthel\ 4at 801.MleS"pt•• clea
Matthua.a. Und selb•t 4er Hinvels ad den Sohlu11 ler ls,u i,e,t llo

(4aa Wort Jeaus Wende dioh ab Ton air, 8&.._.) •"-' leit l ) n . ~ 111d
die .a nt1petrin1eohe. ·'l'endens de• Mo

19

clbt

t,J.~

.lio•IUDC• 4a ~a&...

M, in dteaer SHne vieder al\· Mo. ueben1n.1U1111\,

l'a4e

Jlngen wtr mm n.aoh dea Inhalt dee

Wort•••

10 koi11men vlr

41•

hegeae Lut.he:ra 1.1nd. cler al tproteetanUIOhen !heo1ogen n!ohl •ehl'

naohvolisiehen. Denn der !ext bt•let.telnerlel anhaltgeb•~ ~ • •
daea die

,»;1,a1a et11a aut

a.n Glauben Aea

-~•'JU cecn~ ••J'..40

aolle. Daa Wort tat Ja nooh ntoht e1mal eftaehal un4 c1aa &l'U&elaohe
WonapS.el aumal mach\ Jecle and.ere _})n\UJIC ala 4S.. ad die Peit•on c!al

P•tl'lle ~•gl1oh.
Damf.t tat .a b.e l' ·da• Pr.oblefll

loh

noo~ t,tne.,,,p c•lqet,,

ull4 ""v.i\,

•fJh• hat :t•.t.So~1d.t sum ~r•t•~ Male wtterpfl'.IICI naoh 4a ln.'81,

dea ifortee Jem. Mei ••'-'• er .i,o "tonm.•, 4u• 4aa Von 11l ••lDII'
gege~aerligen G.e atalt Tom B,t:rn n. Pe~~ paproohe~ woia,n l•t• b
Jtoaie,\

dunh aordd.lt1ge tJilte.rnolm.111 n 4ea lrpbnf.•, clM.•

19. c,t.

zn .28, nr.a, 'P• 107 ff.

l••• all•r

Wabraohelnliohkeit naoh vo~ cl.er

••»S:P;Ql\,. var

kphghlo aesproohen i.t.

~olohe

1m damaligeu Judei:itum tdne Sel tenheU. :Se ht eine

aloh von der Synagoge du.rah beaondere be·t onh Jrwar'1mg octer be10114en

atrenge Obaervan,; au~zeiohnende G111elnde, 41• a'bett all tolohe noo~ Sa
lerba.nd der Juedhohen ReligionagetDeinschatt l\eb.t. Iazm diet•

Bno-

tbeae au einiger Wahrschelnlichk:eit erhoben warden, 10 bl fur- 41.e

theologiaohe ~evertung der Mt-Stelle lolg•nde• gevozmena
l.. Ea 1st 1n Uebereinatt.mmung mi\ dem. Z'fJUgftie der SynopUker 4eutltoh.
daee d1e hedigt Je.w. nioht auf elne der Ju•diechen S,nagoge ocle~ 4ell
~ediachen Tempel entgegengeeetste "Kirohengl"U.endnngt' siel\. Si• ble1bt

vie lmehr 1n den .-al ten Formen reltgioeeen Leben• cln.rohmla etehen.
2. Die materiale Erfuellung der J'onaen ln OoUetdient1, und Sohziftce-

lehraamkei t dagegen .-eioht n'4bt ana .. Denn do-1'1 ht 4er Gottetpdam.

Sa atrengen Sinne aufgegeben und die !Caw.btik an die Stelle

a.s

cld

Leben dee Meneohen fordernden Wtllent Gottew getnten, n.abalb g~lt •••
in einer Gemeinachaft der an lhJ1. in seinea aohn. Glaubenden Ina$ •'der For4erung und Verhe.lteung Gottea au aoohen. Damt, vae~e ln a.r

kfni•9q~a zu.gleieh die Exklu.s1v1tae, di•••r IYJIIBRCI Gott••
•• gibt nur ,1nen Zuge.ng

su

beton\1

1hr. da• ht der Olaub• an den Jea.•

out-

atua ale den Messia,.
»am1 t bt aber die -egeae unserea AbsotmiUea 1n ein uuea L1oht
gerueckt. Daa alte und du i,aue Moaent ohr1etl1ollet

l!SIS'lt•IA t:,•t

·

gleichzeiUg sum Auedruok und dem htrue vtrd S.n Ueac Uort eb.e be•oiJ.d~re s,e.llung in deit

iUilQ1'1! 1qev1H•1l• 111'4 41• ~ ' " Toa

Lebea wid Wt:l'ken aer urgeme1114e be1taeUge1& Ja, claH er ·,,.tsaeohlioh el•

1014he Vo~nng1tellung tu

J•n.•al• elisgenOIIMi1 bat. Da~•"' ha' •$oh

89
nrm l.n der Jorsohung e1n erhebl1ob.er Streu el'hoben.

20

Die =weite Stelle, in der in der 1,nopt11olwn 'lradlt1onT011

tJslsl••1A gesprochen wird.
der gem auf die

11

11t

M\ 18,l?. Man ba\ diese Stelle t.mm•r vle-

0emeindo'1 gedautet, vobei man 1hr dann 16,18 al•

"Klrahe" gegem1eberetell te. Eine tolohe Unte!'laheidung iet Jedooh n1o1:l'

zulaeesig. Wenn daa l{eue 'l'astam.ent Ton

$\iltflt ad ekJsl••*ti

apr1oh,,

so ha'ben wir kein Recht, dieee Stellen "illkuerlioh auf daa eine o4el'
das andel'e zu deuten. V1elmehr ha'ben wir tu tragen.1 velche W11'kl1abkei\

hinter diesem.

C·W a Wort

1teht unc\ ob di•••• eine Von eina ur rin

una gebr&.uahten Begriffe entspdoht. Venn daa

ueber.all m1t dieeem einen Aequ1valen,begr1ff

10

S'1

ht,

10

haben v~r ••

ueb&reet1en.

Die we1tere Ontersu.chung wird 1e1gen, lnvieve1t da• Wort

tJrklt•ia

1a lf\liohen SpraehgebrRuoh un1erem WO'l't 1111rohe11 entaptioht ,md vleveit

ea aloh davon d1feren11ert. iuer die lb:96••• der genannten Stelle la\
hier nu.r von H1cht1gkeit • datt hiel' d.l••elbe
1n l.6,18. Dieaer 41 ltirohe" 1st

a.110

sJslttl.A

geme1n, ie\ .. vl•

41• Gevalt dee :B11ldeu

,mc1

4•• ~

tana gegebeu. an al• wird ala riohterliche ln.a\ans 1m Jall• Ton

:nenJsa•

&J)peliert.

Die. zvette fr.a&•, die in unteres Zutaame.nbang kul's clargeetellt
Verd.en wea, iat. die nach dens lbohenbegriff dee Paulus. !lier elJMl ••
zvei Teilf·ragan, denen vir une n.venden

IIIUe9'tDI

die Ri1'Chenau,1agen dee Paulut ln ·:Jta-.

i. ll Oor, PhU, 8&1.,

l,. wi• Terhalten deb

!he•• Philll

90

::iSe 1st bekannt, do.a~ die neueren Unter«ucmmgen sur.. te~logle
der pat,lininchen :Briefe ~t\ .zur. :religionageacn1ohtl1chen Umtelt de•

> •

Aueaagen ueb-er die Xirohe in !ph und !~1 her die ~thei\ ansvet!eln
su tm.1eaeen geglaubt.

:Un Vergletoh dee .ISUU. Ohril1;9Ji Xonze:9-t 1 von I Oor_ll und

i2

mi t 3ph 1, 28. 3 1 9. t~. 13 und 5 • 22 ,, •. teigt 1n dtl' Tat• <la• e vir hieit

eohon e1ne ausgebildete ~ehrt vo~ der Ktrche ·una eine S~ekulation ue~er
1hr Weaen vor

U.."ltt

haben1 dh in I Oor nioh.t lm Entternt~aten ~ - -

tet 1at. Db F;gh/Ool Auaea«en lessen doh n1oht, wl.e in I Oor 11 durah

den Hinwei.a a.uf bildliohe Re4e ab-t\tn.; ,ondern e'i,nd e\11 Ausdi'l',ott fuer veU

fortgesohrittenes nenken ueber db elq;l.ag34t .. Yenn man dan bed.en.kt.
..

'

de.a& die von aohlier und Kae,emann beigebra.chten Parallelen kein~n

Zve1fel mehr an a.er !~einfluesUlig der !)8.'tlliniaa~a !eftliil.ologte d.Ul'Oh
4ei Onoaie au.fk:oU!l!!.en le.Hen-. mua, die 1-mge naoh dem Inhalt der ,4u.-

aagen von ]>ph und. Kol ueber ~is Xirqhe n,eu, und mU allei' l>eutlichkeU
ge•tellt wercl.en. Do.nn m!' hie:r Iqmn letstlioh das JtrittJ'i'Olll ibror
I

•

Jlanlu 'be1ohreiht die IClr.cht sl:1 einen Al,a. der A .PII. ,ta

Pit? t'uellt. (Eph l, 2.8) S1e. 19\ da.mit ale eine. konitoh~ 91"oesee
beaohriellen. Sie ht !ernd ~ u111\9191 (

2i. of. Linton

a.a·.<>.

5. 21). t.a

•1n.d •b•r

91
Prae4.1Dt,, die 1hr eo~n alt .oloher, n1. .t eral 4umh ~ ~11e-

a..r, •ukoJ111D.en. S1e iet

•"*la Qh1&1Se11. f 4,'.l2t lol 2,i?~.l,.24. ) ,

du h.e last aber, dooh, d.1 e Geetal.t, ln dtr Ohrhtu1 leb\ 1llld wi1r1d.

D1••~• . _ . witd wetter- l a 3,91 JCol 1,26 al• tP9UIUJIIGPI liAi laa
,

tS:QllQ~ beeohri!!tben, eiAe Oharakter1derung. die ott ale Aua•ge ueber

.,.

·

d 1• ~·~eexietenz der Klro)le, ••ntenden let.

22

· ~1• Auedru.okewelae_1st terner dUl'Chaus nioht log1Nh•. Wt~~

Ohrlatu~ e1neree1ta ale die }$1PhJl• dtr
·IO

eoheint doch in S,22

$jlttit (2,19) bHelohnat,

t- bellll ve,gletoh -1t

Nam und \ieib in deJ'

lllhe dae :Bild von swei "91Pl$1 ToHutohv•b•n, wte dean.

auoh

daa

zuat

( Gen 2,24) in T.)l deo.tlich seigt.
E1 tat r1oht1g bemerkt vordtn, c1aH v1r •• in ill di•a•n Auuagen

mit ohr1atologiechen Form-.ln su tun haben. Ohl'htologle iet sugleloh ) /
llcklea1olog1e, daa 1st es 4ooh wohl, was Palua daatt eagen viil.

l>a1 heis.st aber niohta andere1, ab date Ohriatua aioh su aeinel' 8elna--

veS.ee

a~ 3rd.en der tW•tiA ala aelne1 1111•tl~ohwn Leibet bedien,.
Und da:n1t ht 1ugle14h ·die 1nge :Ses1eh11Dg

de,

Ohfletus zu eeinei--

lC1.Nhe verdeutl1ch\ c ¥lie ein Leib ohne daa B~t n1oht u:t•ti•rn

kann, vie er 1n Gtaendip,r lledehung

1u

aelnem Baup\e en, Leben un4

Wert pvinnt, eo 1st anderer..ih ·auoh das Haupt an den L•ib ale 4aa
Organ l11t A.uetue.hrwJg seines Willena gebWlden~_1-til ab·e r di••• 'B1n4u:nc
.
.
de• Ohit1.etua an setnen L.eib eine h•le lat. 1'1i'd duroh clle '.'Beaohl'•llnml
.. .

•y.

92
4•• J.elbea a.le einer k:oa11iac~uu1
~tlioh,. Er 1st also ·~

Gto•••••· &11 etuio neun Sohoeptunc

~ P,r 100

·Q~d'1i•·

J.!l t dieser ln,erpretation b ·.\ aber ngleioh der ll'leohhohe 01"ganiamu.agedank:e ueberwnden •. Denn ·•• ha.xadeU doh ii.loht ae~ ~

-

.B+ld einee vom Haupt ala d.em '"Hoeheren1 -g~let,eten un4 gegli~dtrtea
O~ianian.11,, -eonde.r n vielmehr um eine neue .SohoeJi{ung Ootte,.

Jaaeen wir

lilrgebnia n,ammen, ao l.a.e1at eioh

da.t,

2t .

aa«en. daa1
.

·P aulu.e wohl in del' gede.Dklichen llxplika~l~n dee . tkk\•a,k ltegriff •

.

,

.erheblioh fortgeeohr.1 tten ht, dau @•it daduroh und. besonde~e ~ I '
Hint gi-1echiaeh•n

lJ,oer·~e:t>.en 'daaHlbe a~1gedrueokt worderi. .1at.: ~·

wlr olien zu1ammenfaaeend ueber dif rtro~enauHagen ta lt.t.pa~t habeL

.cU Von

•in.em neuen K1roh~nbe~Uf kann. alao p.rkelne· Rede ..in. Allen der-

a»~igen Konetruk:Uo.n svereuchen gegeuebeJ'. brauoh, nur em die ·l3etomuig

d•• Ap.0 1tol.a.t1 duroh den Apoetel Paulu hingew1eaen IU verclen, 3a koat
1hta bei der l3ewe1duehl"Una ·g ;ra.de

~ a1i,

~eren Aposteln der JetuealuH· 'ltbQhe

m ze1gen, 4-• •~ a1 I den

..,S· 4•aelbe'il

:Boden sttht, c1al•

auoh aeln Apoete1-at ln dem B()eitltohen~\raceb.egl'U~\ lat ..
Jernerh1n kann man auch 1e!,ne Beauebv,ng a die ·l i)ll~k\e tu•r di• Bes.-

/

( 11gen in Jerusalem nv· ala ein Autclraok Ile• aae1naamtm X1roheD'bew.11t-.

\ ieina inteJ!l)retieren• waehrend. bei eln•~ ·b,w.ea11en 1'nnm>N .bier dar Yol.1•

•oiene B~h offenbar 6e~nwaert.
D.1 • ·~tyioklung 44t9. pk)J.tl&I :s,gr.,.,fa uber dae ~.. ,~ hin:&U•, aoll ·

nur ·k v• angea..utet war•, . ta ·i·.: Ol• wlft ~•r ~1nhe eoho~

•l• T•'9111-

vort.lieh~ Fuehr~i•t~ll,mg :•~110~deben. Die 111:il'Ohe• •on ~m fuhi,

~
I

' .

~-...
1

•~o.h 4.e~ "lC1rGhe To~

f.orf,nth

gegenueber y~i,~,vor,~l~... -~··.-.11

h«Ja$, cl.tr o ~.1111. de,i- .o ~.v~lten
,,.,"
.
. doall
. .
cle,ctl.ioh heno~. (Tgl. &tgepu Paul.11,1 ln.

l

lo,

aobon
.
. 11.ebtftll
.

14 • . ):3. ~)

· lgnatlua ke.nn sohon et~ AUtoJit&e\aoramng Gott.:. ~i'be'l- Vo"°"
aohrift
der .Apostal ~onatw.ieren·
. db claim Ton ·1renatill1
.
.

~

41•

~au.
.

Aat S.nnehabenden Perac>nen; ttel>ertnceJl Yltcl: Gott- Ohztlatu~ •!)C)atel~

Bf.aohof.

Dam.it dud wir aber an dtr Schv,lle de1' t~~tho1:i ~a

Xirohe •.

Man hat ge~de neuercUn,1 ilim•r wie4er ~ cUe Me~~p1,
der ~ntwiolcl~ vom Nt,li(Jh~ .t~~;•lt Jt.8'1ff ma f~tbolis~~
X1l'Ghenv·esen hi11gewieeen.· Und 81;1.0h dte Jnwloklwiga1tufen, cU.e in

den Br1eten deJ apoato.lhcbe~

Vaawr d.eu.tlioh w•rd•n,.geben W18 keine

h1~Uhan.oJJ Erkl..-l'UJlg· tue., ,,,.. -tvt.okluq., Dobto~,s .-int· a.n.

Baupt:fehler der f nebkatho.l$Joheu IS'.ro~ ill U11'r CJl·• ~~••tirUI ut.
lclet ·• 1t del' llmp1r18 cu.

•~•n• 24 ~•~ v,~

fnebka.tholi,a ohen Xirohe p~~~11hl;

10

.d~ tatlMOhl1Gh in de,-,

l>ef~et •~• et.oh

aus.• at

neute•tamentlieher Lj.nie~ Denn· vi• "b tei.n v•l'4• tl.d· -b l ••,.· ·
.

die ideelle Kircbe und ~

.

- io'Dktet1aif~ in 4el' lobl~ ~1nd,e

) ,
J

·

noeh nioht aw,aeiium4-rge~l~.•

llhe wir den Kt.11.ohe!.l.:~~l\enbecrifl. aumde~n UJS4 ,elllf Yeteohie.denen Deutungen un1;er~he'n toemen, mea-.n viP nooh 0.1• f _n p
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4:-• kldtl. la Get._e-

4len1t un4 In der '1el t 'bekann' wtl'd, '1

.

Alt die Ton Gott ·a11:1 4-l' We1' heNt.1ge1'lfene, •U .1'eao114era

Gaben und Verhe11aung1n au1geru.e1te,1 ii\ 1loh 41e

threr hemdheit in der We1t bew11t.

knc ei:,et entgegengeht •

Will•

dut

as.. welt,,
1-~t JlV all

1'dsle•k &HI' auh

4ata ate &er foll•~

.mtlM •l1l1Mf 11114

._,,,,11 qneta recht• :Ul'Oht Jttu Qlu'llU at Jii,tn ••IA kanu.
,,

I

UD4

•

•l• lebt Yon der Hoftmmg avt 4le WUclertelliti Un• Ham 1ln4 B&up,n
sur Aut'r1.ohtung ae1net Relohet. Dt,11 Bes~11h•1'

bwahrt aie davor, e!n $to.eok cler

w,u n

-1 41• Bwl111t•·s.t

ve,un. Ile la\ aber

ncl•ioh

die in Wort uDd. Sakrament, doh Tollslthlme Selbttdanlel·l-uag Gott••
in

.
ur
Welt.
Die

kaJm

32

fkklittk 1,t t*liHk isa iUSIA o4ei• wt, •• ·.-h ut,ea

etki,,1,. J•1p1 Qbp1tn. »a•

bet••'• ,1. ,.,, 4l•J•mp setuv•l••,

iJl· dftJ' Ohrlatue e:cd Et4en .lebt. h cllr

Oott in dltHr Welt

tr&c unter 4en Menaah•n auir1ohtt1L latllt •

•be eein, Sie

kann

Elrobe ••1n. well ee

nt.nen lld•

J>llllalb DSll1 tie. DIii' 1-1' . .

-ttnac gaoaen- • • 'oh,t..8111.oM• .
nv.r eh• t»nltell lt,bt, la 4er 4*1' •tu Clott ..._

niaht elnmal

•l••• Solm •• ·bl' Welt JMti--

tohe:a. 1u ••!n• Dlea,t uJM1 Sa Gl&Ubtn u ·

aut,utt. 111

at••• Ba.f <•ePd>> 11, f)itr ncl•ioll •t. •• pas• t..b•

4-1 Meaeohen toiclenA•

1n,1a•tclmll•t,a,, se1t,11,. 11114 41~ llnh•• 4el'

\

'

Gott, ao aagten vir, hat eloh 1tlne UJ"Oht benten..
DeahaD tat
. .

et c1•r S.n. 1hr Hande~de. Aber er ba, duoh 11• auh

.....,.n.

~

DieJ;at ber.ufen. Den~n ha1 er 11tn Won 11114 Salchan' t.zrf'eJ,ftmt

~ina
~ Sh-

!, •

un clae \1a~hteraa\ ueb•r denn Hoh\9 Tenal'1mg mfpt~. •• .

unn aleo

kein Gllecl dtr IC1rohe o)lne e~en J)ia~t 1ebe, alleat •• plat

1n 4er l'.irohe Gott•• eine DUfe~litl'V.nl 4er D1en1te. 11a4 •in ~..,.
.
.
llohel' Dien,t hat ••inen .Sj.lm un4 . . ....,, la 411! ~u.a. u4
Hh Ziel ln

a.er

oilg,~11 1ml IPMIRI

Die reohte ·•kkltt11 Gotte,

91li\tlh•

JralUl IOhlte11llob 1lld" c1a VinUoJa,-

kel, 1ein und der Welt gegenu,ber 1a inobe~ ~reten, vo ~der
0

lin1el.ne ln 1hr cla1 . . . al1 ••an~onliohea
•

at ffinel' Glle4Nbatt

Le lbe Ohri,t1 epreohen kann. ( I lo~ 14, 6.)

/

Bxkuraa Der neu• Anea\1 la 4tr t.eb• Ton 4er Zlfthe

in larl J&rlllta !htologle

Wir ha,ba.. ha Von.ngegange•n Ttl'woh,. die Jzo1ebnl•••

a.- tuo-

logiaohen Foraohung in die Darttellung 4t1 Bt.~1.abn. lil'Ohab...Ut•

uer, ••• wle Yb aohoa.. in

ein.suarbei ten. l3eac,htenavert bletb,

c1er

l11nleitung erwaehnten, gl•t®H1ttc ah ,,~ enp\ho~n a4 hi1tol'i'°hen eine dogmatiache Heu.'b111nnq ueb,r 41• t.ebN Ton

ur Xil'Oh• .

elngeeetst hat. eine Neubetimiq, del'd.1."1i:t81i vlr hnte aqf D811esu allen Geb1et.e n kbohlichen Leb·en, . e1'ndt
UJ1 einen 'betonders eintlus1niohtn ler·t nt·, r modemer 979t..,.

b•traae•-. balta
vir Earl :Barth gewaehlt. bet de dtr Ytahttl in ·ut Jehan.41~ a1,...
dogutiaahen lp9J11 beeonder• a.,.utoh·vlr4, ·wetter hat m. vohl ias.,
thoher Theologie auf aetn, Lehl'e Ton der Xirah.t hill su

lleobt behauptet. dalt 1e1»:e !tleolocl• all~ .ube1'ea, 41• hn.t• aqsf

dle1em Oeb let geeoheh•n• bee1Dtl111tt

0,4ei-

aind11wu n ein~r I .t ell~

nahJae gesvu.ngen hat. It~ mr,clen,r !heolop ka1l1l hele aelu- !heolocl•
treiben uud 4abe1 au dar 'l'&haohe Tontberpha. 4&11 H elm dfalelr-

i.,.

4aa geaaate Geb\et a, qeteuU1oh1a ,taeologlt

TOa·

:&ec#Uf 4H

bl~~•,;ttlalen he:r nn • 41u'Qh4tnkea.
Janh1

Lehn

YOll , , ,

l~h· rill , . . . ., ult•~ 4h WoaaleNII

bimrec &ll 4aa ?Jeua 'l'ee.'8aent, b.,.., ·, 4'• 11~• 111 lllleD '91..._,
anklluvpf.en.

~. war
.

-.1•• ln 4•r nieolocl•
.

111111 a4

~

.

V.w~•t•• • ale

~ ~?,C, bepm1, •19 '*Ibohlioha Do~tlk• n tohftl~. ~ " _ . ·
.

·

·

·.

...

4~·· tioh•r 4•1' ·'b•"4•1• AUad.nok dafUII', 4'1• ~••

*81•-'••

•·

vu...-·

aohaft 'bew.•st 1n der l1l'Ohe s•blllta. Hin vo11'e. 8ohoa t.tenr
~'· ••1,t

a. B~pUi d.tr 'lll'Ohe •he MU, t ~
'1Ugttohr1eben Wl'4e. Ste vuct unn auoh ale 4u Neama

al10,

tal• l3edn.t,mg

.b,..

data h1•t

4•• liandeln1 Oottea ml:t dem. Menaoii.a~ 41• V•reU111l:ang 4er at Gott••
!Gt Antwertenclen und der llaua, 1n c1n !htoloal• &11 ut..-.-Nie-

vante Bealnnung au.f Gott. Welt •4 MealQh p\Jtltba wu&, Terstandn. ·
Ein sveitee d&d bei 4a Yenaoh d.tr Dud•llUJII •lue ftt.lpbietea der Barthaohen DopaUt nioh\ utbett•h• ver4en. 81• 11.I ta
Gegenaatz su eine:r id,al'htiaahc, bmlanb1•11Dden u4

111»-•ft:1.•n tbeo-

logie entatanden. Daher ilt 1hrt fora Ton Tonherein bewv.1,, apolo- .

c•thoh. Der Versiaht auf

•in• Pblloaophl• l>tl cta• lehan41,mg theo-

logllcher SubJekte JJ tuahn lit nt llt\OJl1UII

a.a~...

cle1

An\hationalen.

Die Pola1k r1ohtet 11.ah v.i,,, gegei,. 41• ttn,Uipn 1:l~hliohen Miaataencle, vobe1 du Pathoa of\ u relicloHm 8o•1al.l.-U

erbnen. Und die NCShte Auageetaltwll cles- !~tohen !beologl1 hat

ln enger Beziehullg su den poUUaahen. JrelgniHe la Deutaohlan4 u4

J\utopa 1tattgefund1n.
Eine dritte un4 lettl• To~. .i'kwl« aoli aJlf 4ea aalTlnll\t.aoben

Hhtergrwut Ba.:rthaoher 'J!haalogle ant~Jt,aa MGhen. hint !beoi~1~

la\ nioht• wle man ~veiltn beh&Uptet hat, 1emln oalmi1Utoll. Clea
Ulffe$ennbar iat eeb Dllnlcen ud ••ltlll aber

TOIi

Gottugeullk•

Oal-.,J11a un4 Ton d.el' J'etor,af.eri~ll llroh•~~ PP,...• Du vta •ioh
'111•

auoh tn aelner l,n\e,pn~Uo~ 4er l l ~

JJ.

·

·

~·I'

1a1,·

Bti.::::

Dleser "V•nioh~-' ht n'Iµ' tln· toht
!heologie vi.rd b.1eJ' alt 4111 Ml\ltla
•t•.l"rlOllaen. Daa vlrd t0h0n a11:• 4tr ht

•

vle4el' ..tgn.

:DID

u• Dautuc a.r

a:91ohel' ~atauplllioaoplde
11

!f•raiDalogl.e pas 1c1ar.

10,
•,

' .

·11nen intereeeanten• .abe,.ntoh\
·.

~ gegluoldtn fea-~h-·~
..

'

SJntheae Bal'th' aohen Denkene ttnd Lu\hntaaher tuologt.e ,tbl la

u~

Oegenwart Heinrich Vogel. · 34
Wlr laasen nun. '.Barth ••lblt tpNO~n,
lndem Men1JChen da ~ dor\ clurah den leiif.cea Geld alt J'ea.e
Ohrlatua und so auoh unteninandtl' n.aameam.... entatelit a.a
uncl dort eiohtbar ohriat11aht GtM1114•• 35
'
·

Die Ki,xshe leau. Ohr1eU iat tin Baut,., •1- Sahu, • • feftlilllalung.•• ,die nioht dUl'Ch gq,tinUllt ln'9ni..ll . . . . .encualtea
iat, a.uoh nioht dun,h cla, gtllimiue Blu, ••u4 nloh\ elnaal clm'Oh
gemeinaame Ue'btl'H'UgUJ1@8~ un4 M41tnunpn, vobl alt•r da41uoh, dae•
in 1hr immer w1edei•, nicht nm ~hnigan su 'bti.ngen ad nloh1 •
ver!aeleo·h en und mlt ke1nea an4enn !fon n Te'"°Mln clS.eN (Got-

te&) StimJDe ertoe~t. · 36

·

·

Hieraus ethellt. daea Bas1h dlt Khohe .p r-.» ale lnip1• ,..,._

ateht, e.la daa im

Zu181:111lenkoaitn TOD

11,uoua u,er

Oo.\ t••

w~" Jcntt

Beil1gen Ge1atee Blesh vollsieheJk!.t Jl:ttlgal1 clat lli'Obe-hiu. So Jm1m

er gen.de~ auaruf en&
Ea wil'd heuie eher. suTitl all IUlflaie uba Ilrebe l•"cle\. h
gibt etwa.e »easerett Latitll Ste una lf.l'Ohe HiU.
"J'I
tJn4 burler viede·l ' be.t out .,.

,w "had•

4att

41••• Intent•

elJ~~

.nioh\ dul'Oh 1rgen4we1ohe ae~hllobea,veUUoua l'bMnoae•, ton49m
mr und a.l lein dmoh 4,at .Wor.t Qottet 1111\d.etoa,.

Di•••• "tfort" ilt ihm .alJes- 4er el~\Uoh• Sohbl.etnl nr J>o&aatt~. der H-,bel, mlt 41!1 ef' clf.e &IIDS• !heolog\e Terpnpntl' labltmn.

ur\e • • den Angeln heben vtu. II tat -,b

Z911p1e Ton 4a tlet.lOhgew..ae•n Yoni claa
.

.

.

ffba Tentaea4nl• au

glanlLl>~•• ,mt 4A

10?
.'

~

Menaohen in die lnt90he1dun~ ~t•ll•ndt G.ndenvol't ;(Iott•• -Yo.n ~t!lel'I
.

.

'

'J.

,•'

~•lnnung gegen den Menschen. !s 1at reoht 4rtpntlioh ~ J.ng;bo\
goettlioher Barmherdglce1t • cl.at hier in c1~r YtrkundigaDg a..r JClttc,Jw
sur, Off•nbarung d.ta d:teng Jtnae1Ug

a11~,r~

d~r Welt gegenuebe:t 1io~

und Verkuend1.gu.ng

<1:tn

v~111\snuun OoU••

(ua

1#'1tl.&ltl

J• una J• ~ Yollnce &Qloher PndJc'-

w.e 1t,1ten Sinn• ~" lforitt) eHlpet.

Also 1st auah die lt1rohe, oder vie et .lilbe~

nit- 41.•

On1t1Dda

gm.is und gar und je W1d wleder Sil beignta dee !loeffna uD4 f el'lal91)4l~
gene Sohoeptu.ng Gott••• dea IJeill.-n Geitt•••
Weil Gott eelber i n Je,u~ Ohrbtu.1 dolt •1' Mtneab1•in ukleU.,
hat, darwn a ind wb TOJI Oeh1111rd1 dH lfor,11 un4 a.r X1.roha uakle1det ~
38
Damit ht aber die Ver'bindmlg tdt d.tr Well, aua der dooh. 41•••

Yon. Gott geru.tenen Uenaoh,en hedtom:11e11. ;m eines Biohh herab4aaunka.
:Za v1rd h1er die Frage neoh der Antprecbb.a rkeit 41eHr Menaoh•n 1cbon

aku.t, die <la.nn auch in dtl' Ditkuaeion tine ,:ro,.. Bolle geapie11J ha\. '9
Die XiX"Che .tordert den gansen Mensohen. 81, kann doh ntoht rai\
der :Beteiligo.ng ~ Hutten ae1ne1 S.elenhtU.1 oder cltr l3efrie41a,mg ••1-

ner geietl 1ohen J3eduel'fniese zutr1t4engeben. Jal'th karikJen die 81t.ua-

,1on dee modern.en Kenichtn c1a

Aupruoll 4•r li;l'Ohe

ltee!!Dfter ,ntfall

Betrl•4!g,mc 4.er JauaUa "'.0 n ........
-........... .,
~--"'·en f ~ i t . u4• __._,.,
8pon at,tehe~.
ll i.1--e
.. ··-" Lie,.•
Ill . . . . . .~
1ch Sllll ft
41e1
beduertn1sse dee modernen Menech•n• Sle •at!'•~•
• - Slll _.
1
... aua guten Grund.en einlnohttnAID lveoa. Bl•· H66•
.•
Um "O'&l"w\eht,
alt aioh ttdJlH' pratt.i tahen,
eln wentg mrsatmi~en; au! all• lhtoNtlaohtn
a.D4enn Jmn
tenden .ut anpaatt. S1e set,, Um, vie. •.r _~:b:.aq.cJa• leSob Qotle•
11114 gut au.oh nooh e\Yaa N .r aeiu S~tl• ww. .. •
D.1e Xirche iat die A~atalt

fflZ'

\UIU,

tie

tun

bl4a

muas und &'\lcb

tu'a. kam1.

";!l!!!:9=•

~!.•

"° ·

-'

Sie;r 1st . •••1fello• d.er ·Anrol'QQ tt•
-

..

•1-"'·

-.a- ·

ct

• • - -. •

--l'Mn

;

n........
.-.•U-

"?baft,leben gegenu~bel' ~h\ gt1theJl un4 Nbad l~ Auce cetaaat voi--

~n.
~if mues·s en ve~ter naoQ dtn ~nst~"1letencl•• Moll.•"•n 4"

Jlnh•

b•grU'fs .frageu. Barth an:twon,ia
Die ohriatl1che .Getlle~ncle en\1teht ·Und bt1kh\ vtc1.e• .,on Wa\Ur,
M<m durch gaeohiQhtliohe 3nta0,heldung TOn Mentohen, ,on4et,i
ale goettliahe QQV(,QQl,\IQ. 41

tJAd. ganz beeond.era lie'bt er den Ton Oel-,tn gtpftqten Be&rltt ~

9PP,a1t .4U. fidt\tft, ein,n mt.lltaenachen !11,1tt. ,. 41• hiiu,vei•• der Xirohe

SU

be1ohl',tb~n, Offt~bar el~ hieni\ ~11 :Banll . 419

NOhten Zeichen de:r ti~he
GoUH . i lrden e1aqhontt.
'·
. :
.
....
Dann w1rd. aber· di• l'rage

an,. vie 1toh 411H

11

11~"

t.n 4n

geeahlohtliohen IC1roh.engeme1n1ohat\•n attuallt11n • .Jan.h 4enkl et.oil

aa.

etwa so:
Man lun .1•4• ein1elbe tlNh• doh ,,111,t,- gtrde 1UM1, au atoll
aelbat, a.ber Ohristu11 ~ eioh ,utlb•tl g&DI en.tubaell, ~ vlrt,
auoh venn von Einigu.n«tbtf\N~ 1n 1hr prn1oh\ dll 2ea.

••in•

ihttilfiuU~ S1D1Moh-at pziDioht•
c•a~uidert werden eoll., •, d:te.
~1roh•· .bi clttnr einsehn al•
solohe Er.ei&nis uncl aua4 aioht'bd.1'tl'Ull•

·a uoh wenn an ih.ter Verf.aSiSUDg

uQd

•la•

Jlb ah:rtstliohe

14\•

n~e., •o aa,; .,. bl•lb' Ui.- w,1111 MO.h cim"Oh clie

~•e Qeso:i1ioht• himl'lll'Ob

l!llt ·•1ch atlltt 1c1e11Uioh•

. ~er de.s ·~e~l,nts Ton ~iro!l•
u.u4 .s,~t. ht .~ •.. .~~~
.
St.ucit~·

Oa,if~,IN••i• lid -.O.r.arc,ulmi.(1946). . . .: ];~)eh.
0

Bi•~ vird deu.tlich,
.

Q.alJS
\•

'

.

Ai~·~if9ht
. . bti .lbRI
. . .

.

.

«edaoht 1!t._ Wenn· er das teb•n 4')r bti4en

.

kletua·

\

.. .

. .~:'·.
'

.

pi-$u_e:t

a1~

•H'• .
.

Gem•~·• --"·• daa. .· -·· ·
.

.. __'"_.....

lu'•i•••· (Kl:reh•) 1n ·,1nea gl'OIIP (:BurgV..-t.at.) b,._.,.a.a

.'

'

109
11:anno· we:rm e1.• fet-ner inuuer ~iedar Pan.llalin nm

leben ziehen 1..--aYm,

'•:3

eo

-s.a,a- 1m4. l!eo.'"''
.

IA . . .

.
.
.
.
te1gt de.a deutlioh. dais er ta 6 ~ ~h.

an eine 9U\tAI .1!11 denkt, die tioh c1a lm vtahtelae1Ugen Verbaelmia \

Ton Staat u.nd Chr1stan«emeind.e Terw~:rklioht.
~ wiro. von dt\ aue von einer cei'ade allerla'9Uioh boohpoll tlsohen !:l:dstenz der O~ristengemeindo redan 4u•rf•n und n.e•MD•

//
11,!t

l>aher werden i hre l"~ui'~b.en fuer -de Staat 4enn auah noht po•il1T b... /
eohl'i•bena
Die Ohristengemeinde liefer, dtr Bajrgergaeinda aolohe Ohrle\en
solahe Buerger, solohe ua pr!aaeren 8S.nne pol1\11cban Menacbn.. •45
Ste ( ac. die Kirobe) beJaht ols de.e Jedem Bue~ge:r clul'Ch dle

Ita.e~

gergemi.,inde zu gs.rantierende Bech\ die lreiheU·a 41e Jre1heil•
eeine mntseheidungen in a.r politiac-h-reahUiahen Sl)batn naoh
eigener Eineiaht und W~ un4 ~to 1tlb1t8'n4ic su Tolldehen,
und d1e Freiheit einer i:da\eni in. bHtlut.•n, polUiSQh-rechtlie)l
gee1oherten, aber nicht· poU,itoh-r&QhUioh ceP~lta 'OD4 nplit'trten Sphaerer1, (1B.:h'amll.1•, Bil.dung. Xuntt, W111enaohaft, Gl. . .
be.)
46
Zu dieaer Betomulg d.er >~bltae\ del' Xiroht-. 491 Chriaten in

4er pol1t1aohen Sphae• ~etnt !~h aber •o,- allea 4mah aeb.en
'
b1oha-Gottee.Gec1ante~ v•r.l•itet su ut.n. Dim

die ilxietens a..e Sta&IH b oh1'h'11GU.1t Sto_, 111 seine bi.-..
a.l,.s e1n Gleiol:mit, eine EnhpteohUn&, eh J.n&iogon 1u deJ:a 1n 4••
~1Nhe geglaubten und voil dtr llrohe .,,men41g1en Belo~
47

llot,••·

lo lcoillllt •• dooh ad u.w,geu und
.

au -1es'IJ1 Voi,ea .lid 41.e Yol'her
eo
.

Tereomaaehte Vel'Ohl'htl1.oh1inc dtl S\aattt NIP• .4t• hergerc.-in4e h•l'llllel
41• .Ersiebung . zii:a *Q1U1DdJ41n :SurpJ'" , 118

All'.laapf fur ~•loll1a•ll

4er J~1he1t 'IU1d VerantwortUabkelt alltl" al.1 au114f.c aa,upNO~D

-

. '

110
,•

Juerc••" • der 1rauen,

4

dir Rae111L uaw. 9~ 4tr ·[811lpt ...~ :~

. ..
.-~.~

nrienn der oeffentlichen. Melmmc '1D4 4u ·v111e su 1ntenat1oulea
...
.

•1ehungen.
Wir f assen cu.ae.mmen~ Ats neu.e Momenta tind.tn vii' in. !art.ha Kir-

oheJll!egd.ff die W1ederentde¢lm.ng .dt11en, vu ·~ r 111nicuia" nennt, die
!l'&tsache, daoo nur da Kirclle 'Je911 OhriaU ae1n laum., VO Go\t Mlbdt
hand•lnd gegenwa.e:ttig 1st. Jr ha\ femer Jleoht·. ai\ cl.er Theae. we
die Institution nooh nioht den Oha.rak:ter der ~abrea lbohe prantien,
daaa vielJuahr diese l,orm d~• WaUen.

ete, geoei't'nst werdsn
Botaob:af t werden

~

lffl1t11,

d•• \fo~•• u4 dee &!111gen ·Gei-

um d.er Veit gegemwbH. 1U11 Jeugni• Seimtr

koennen.. Dle flleat. 4aaa liftth_t tioh mr 1n gehop.

tl.9.Dlen lloeren dGa iiorte, volllieht• ia\ neu\e~tamenUioh.
\lir h.'loen indeuen auoh 1ohwtrwieg1D4t Bed.tDktn ceaen -daa von

Barth Gesa~t und Versohwiegene an.suaeldtnl
1. Der Begriff d.er Ona.de Gottet itt bt1 Bu~ ,tet• ill Simw c1al"

cmtJ• 9AR\tt\l

dee Oo1vin ~,....,. llllbalb vlfd na ~ mr 1a

dea an d1e Welt u.nd

·s1w

an die Gemeillde .er~ua 11~lll'Ol't•• Goti••

1
•

IINdet. W1r haben dagegen .lm _B .,.pHbt~. dal~ 4'r .Ant8131 ohJ'iatli.cnel'

hme1D4.e in der Vel'Jlli ttl,mg. <)81 lfottee u4 4er ~aMJIM cluah un
Berm an die. Juenger, aeine auserwlrthl\~ So~-, lie«\. 1n,~~n vlr 4-r.
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